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AN ABSTRACT OF THE THESIS OF Philip A. Mellen for the
Master of Arts in German presented March 12, 1971.
Title:

Die Prostituierte in Prank Wedekinds Dramen.
(The Prostitute in Frank Wedekind's Dramas.)

APPROVED BY THE MEMBERS OF THE THESIS COMMITTEE:

F. Peter
The prostitute and the concept ot prostitution played

a meaningful role in both 'rank Wedekind's life and hi8
dramatic efforts.

Prom his early youth to the writing of'

his drama Schloss Wetterstein (1910), Wedekind remained deep
ly interested in the personal, social and philosophical prob
lems generated by the existence of the prostitute and what
he imagined her sensually based philosophy of life to be.
Four of Wedekind's dramas were dealt with, which seem to, be
representative of his struggle to vindicate his own corre
sponding philosophy of sensuality.

I

I

The first drama, Elins Erweckung (E1in's Awakening-1887),

I,

I

is important as his first drama dealing with the prostitute.
It is largely socio-critical in tone and develops character
types, which will later appear in other Wedekind dramas concerning

I

I
I

I

2

the prostitute.

Das SonnensRektrum

(~pectrum

of the Sun-l894),

the fragmentary, second play analysed, develops the theme of
sensual joy carried to its practical limit:

a garden of phy

sical love, where art and man's physical appetites live in
harmony.

The philosophical

1mp~icat10ns

ot

uprestr4~R'4

ph,

sical love, as embodied by the prostitute, take on a darker
hue in the third drama, Tod und Teufel (Death and·the Devil
1905).

In this drams Wedekind's disillusionment
with sensual
j

love is shown.

Its characters are not freely enjoying their

unrestrained sensuality; they are driven by inner, bestial
forces to their destruction. Wedekind attempts to rescue
daemonic sexuality in the final drams worked with, Schloss
Wetterstein (Wetterstein Castle).

He creates. the ''Edelhure''

(Noble Whore) in this work, who triumphs philosophically over
sensual pleasure, but pays with her life.
but real.

Her death is proud,

With Schloss Wetterstein ends.. Wedekind's attempt

. to reconcile unrestrained sensuality with practical reality.
He found that the prostitute could not outrun the fate in
evitably awaiting,her, if she (and himself) looked for the
meaning of life on the dark side of Man's existence.
onl~awaits

Death

those who open Pandora's Box.

I
I

I
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KAPITEL I
EINLEITUNG
Freudig scbwHr ich es mit jedem 5cbwure
Vor der Allmacht, die mich zUchtigen kann:
Wie viel lieber wUr ich eine Hure
Als an Rubm und GlUck der reichete M8nn~
Welt. in mir ging dir ein Weib verloren.
Abgeklirt und jeder Hemmung bar.
Wer war fUr den Liebesmarkt geboren.
So wie ich dafUr geboren war?l
So schrieb Frank Wedekind Uber sich und seine Idee der Pros
tituierten.

Er nannte das Gedicht "Konfession". 'Rier kann

man seine Bejahung zur Prostituierten spUren.

Mit diesem

Lobgesang auf die Hure verkUndet er die Bedeutung des
FreudenmUdchena in seiDem Leben.

Is iat sehr eng mit 8eiDem

Leben una mit seinen Dramen verknUpft.

Del' Wei zu. Wedekll1u

Idee der Prostituierten beginnt mit dem ''Weib tf •
Joachim Friedenthal glaubt, dass Wedekinds Vor
stellung vom Weib seioen Aofaog in seinem Heimatsort Lenzburg
hat.

Dort soll er eine Jugend. umgeben von der Natur. 'ge

nossen baben.

Das NaturgefUhl, das sich aus dieser Jugend

umgebung entwickelte, soll sich "auf besondere Art" zu
eioem anderen NaturgefUhl gewaodelt baben:

die natUrliche

ursprUngliche SionesschHnheit des Weibes.

Dieses natUrliche

GefUhl gegenUber dem Weib steigerte Wedekind soweit, dass
ihm kein Raum mehr blieb fUr die Ubrige Natur.

2

Von Schloss Lenzburg in der Scbweiz ging Wedekind 1883
raach MUncheo, um Jura zu studieren.

Er h8rte nicht nur Vor
I

iII

I

II
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!
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I
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iesungen der RechtsfakultHt sondera auch bei dem Gynikoiogen
Winkel.

3

Wedekinds Interesse fUr die SexualitHt scheint zu

dieser Zeit wissenschaftliche ZUge zu besitzen.

Dieses kUrper

liche Interesse fUr das Weib bat Folgen in Bezug auf seine
Idee der Liebe.

Das Resultat dieses Denkens spricht Paul

Fechter in dem folgenden Kommentar aus:
nur eine Liebe:

'''edekind kennt

die zeugende; empfangende, kUrperlich .be
4

dingte, vom KHrper empfundene, auf den KHrper gehende."
:
5
Wedekind plHdiert selbst fUr den "Geist aes Fleisches".
1m Jahre 1910 in seiner Einleitung "Aufklllrung" zu dem Drama
Totentanz teilt er die Menschen in zwei grosse Klassen ein:
die mit dem Wahlspruch "Fleisch bleibt Fleisch--im Gegensatz
zum Geist" und die mit dem Wahlspruch "Das Fleisch hat seinen

.

eigenen Geist".

6

Er bekennt sich zu dem zweiten Wahlspruch.·

7

Diesen Geist des Fleisches nennen wir 1m allgemeinen Erotik •.
Wilhelm Bolze erlHutert diese Idee der Liebe-Erotik noah
weiter:
'Das innere Erlebnis, das seine (Wedekindij Seele
vUllig ausfUllte und ihn naturnotwending zu'dichteri
scher Gestaltung trieb, war die bis zu ihrer hsser- '
sten Konsequenz gesteigerte Liebe, die heilige Gott
gewolltheit der Sinnlichkeit, das Mysterium der
reinen, zur hUchsten und edelsten erotischen Gemein
schaft hinau~eisenden Hingabe. Und da Wedekind •••.
leicht erkannte, dass diese seelischen VorgHnge vor
zugsweise der Frau eigen sind, so wurde sein Spezial
gebiet die Psychologie der ausschliesslich lieben
den Frau, die er bisazu ihrer vUlligen Entartung in
der Dirne verfolgte.
Stefan Zweig bemerkt dazu:
Wedekinds ganze Liebe geht zu jenen letzten Auf
richtigen, zu den letzten einlinigen, eindeutigen
Gestalten unserer Zeit, die von der bUrgerlichen
Gesellscbaft an den Rand ihrer Verachtung gedrllngt

I

II

werden, die sie ausstossen m6chten, wenn sie
ihrer doch nicht beddrften: den Hochstapler,
die Hure, den Clown, die letzten pittoresken
Figuren unserer ernUchterten Welt.9
Es ,gibt soviele Hamen fdr eine. dieser "letzten Aufrichtigen"
in der Gesellschaft:

Hure,

Halbwel~dame,

demi-monde, Pros

tituierte, Lebedame, Kokotte, Dirne, usw. Wedekind nannte
10
sie "Freudenm4dchen".
Fdr ihn war der schlechte Ruf des
Preudenm4dchens in der bdrgerlichen Gesellschaft ein Zeichen
dar Beuchelei in dieser Gesellschaft.

Das Preudenm4dchen

ist die Verk6rperung des Sinnengenusses', das die Gesellsohaft
11
"zu verstecken und zu verstflmmeln" versucht. Ein natilr
liches Leben kann nur von einem Menschen gefdhrt werden, der
ausserhalb der Gesellschaft und ohne ihre Gesetze lebt.

Die

Bure lebt ausserhalb dieser Heuchelei; sie lebt aufrichtig,
12
weil sie natdrlich lebt.
Wedekind stellte Frauen aus dem
Reich der Bdrgerlichkeit und FreudenmAdchen einander gegen
Uber und bezeichnete die Freudenm4dchen als die feinfdhligeren
13
Gesch6pfe.
Aus den Hotizen zu dem Entwurf seines Schauspiels
Die Jungfrau ist. folgendes im Zusammenhang mit der Prostitu
tion und der Gesellschaft beachtenswert:
". Dass es eine h6here Gerechtigkeit als die der
bilrgerlichen Gesellschaft gibt, hat schon Christus
gesagt und die Anerkennung seiner Behauptung der
Menschheitdurch seinen Tod erkauft. Vor dieser
h6heren Gerechtigkeit findet das Mysterium der
Prostitution ebenso seine Er14uterung, wie das
Mysterium der Ehe seine Erl4uterung vor der Moral
der bUrgerlichen Gesellschaft findet.l4
Wedekind sieht die Prostitution als ein "Mysterium" und als
15
einen Gegensatz zu der heuchlerischen Liebe und Ehe.
Es
wurde ihm von Franz Blei vorgeworfen, dass er als ein Mensch

I

!! II

il!

4

mit lebbaftem.Interesse fUr die moralisChen Angelegenheiten
GrUnde sueht fUr die ausserordentliehe Sympathie, die er
fUr FreudenmHdehen empfindet.

Seine Sympathie gibt ibnen

Bedeutung und eine Weltansebauung, die ehristlieh aber un
16
sentimental geflrbt ist.
Ob Bleis Vorwurf bereehtigt iat,
werden wir im Laufe der kommenden Untersuchung feststellen
kHnnen.
Wedekind liebte die Idee des FreudenmHdehena, er lebte
und verkehrte mit ibnen oft in Paria, ertveratand sie. In
wiefern er aie verstand, werden vir in der folgenden Analyse
der vier Wedekinddramen aeben.

Die Untersuchung wird aieh

auf die ehronologiaehe, philosophiaehe Entwieklung von
Frank Wedekinds Idee der Prostituierten besehrlnken.

Die

Wahl der vier Dramen aua den vier Sehaffenaperioden von
Wedekind iat ehronologiseh, d.h. ein Drama aus jeder Period.
wurde

aU~9ewlhlt,

aiehem.

um einen reprlsentativeo Uberblick zu

n

KAPITEL II
ELINS ERWECKUNG
1m Jahre 1887 schrieb Wedekind die Versk0m8die EliDS

Erweckung.

Das Thema des Dramas ist die Unschuld.

Held, Elin, iat Tbeologe und leidet

a~

Dar

den Folgen seiner

unterdrUckten, aber sonst normalen, GeschlechtagefUhle. Am
I

'

Ende des StUckea wird er von einer Proatituierten namens Ella
von seiner UnterdrUckung befreit.

Die Schlussszenen und die

kleine Prostituierte Ella werden der Gegenstand der Unter
suchung seine
Mitten in

e~nem

philosophischen GeaprMch zwischen den

Freunden Oslcar und Elin, das in das unbeweisbare Metaphyaische
Uberzugehen Groht, tritt Ella auf.

Die Schilderunl 4.s Uber- .

ganga von der metaphysischen Unwirklichkeit zu der unmittel
baren Wirklichkeit donnert wie ein Hammerschlag:
[Elin sprich9
Wenn wir mit meiner unglUcksellgen Predigt
Zu Ende sind?--Wohl fliessen auch noch heute
Trinen genug auf dir und ist des Jammers
Noch jeder Winkel voll, doch hat der Heiland
Der Welt uns einen Trost zurUckgelassen
FUr jedes Erdenleid, fUr alle Schmerzen,
FUr Durst und Hunger, Armut, Krankenlager,
FUr Not und Unfall, Krieg und Pestilenz •••
Ella
(stUrzt aus dem GebUsch zur Rechten hervor und
eilt auf Oskar zu, den sle umklammert):
Mord!-
Mord!-
o grosse Not! •••
VerrUckt...
1
Sticht mich tot •••

1\

6

Auf eiomal stehen wir in dar unmittelbaren Wirlicbkeit. Die
Frage ist nicht mehr

~

der Heiland uns einen Trost in der

Not gibt; die Frage ist Wirklichkeit geworden. , Noch wissen
wir nicht, wer Ella ist; sie kommt aus dam Nichts.
Sl. redet atemlos welter:
Red' nicht gescheit-
Barmherzigkeit!-
Helfen Sie mir!-Das Untier •••
Messer gezUckt
Nach mir.-
Toll worden •••
Mich morden,
Mich armes Ding!-Kein Pfiffe~ling •••
Und soll verdienen

j

Barmherzigkeit~

Tat ihm kein Leid.-
1ch sag' Ihnen,
Ein Greuel!-
Bringt er mich am,
Kein Hahn krJlht Garum-
1m Gegenteil!Z
Blla bat ihre ganze Geschichte in Umrissen erzlhlt.

Jemand

mHchte sie mit einem Messer umbringen und kein Mensch wUrde
sich um ihren Tod kUmmern.
1m nlichsten Moment erscheint Ellas Verfolger:

Graf

Schweinitz. Als er sieht, Gass Ella unter Oskars Schutz stebt,
will er sich zurUckziehen.
Elins Zuruf:

Dies wird ihm unm8glich durch

"Sie Lausbub Sie!"

3

Er fUhlt sich als Bdelman

beleidigt und verlangt Satisfaktion von Elin • Aber anstatt
Satisfaktion zu bekommen, wird der Graf in einen Dialog mit
Blla Uber Moral und Sittlichkeit verwickelt. Blla und Graf
Schweinitz sind bittere Gegner.

Warum sind sie so bitter;

wer sind sie eigentlich? Es wird im Laufe des'Dialogs klar,
Gass Ella die Unschuld der natUrlichen Moral vertritt gegen

ill II II,

7

«ber der gesellschaftlichen, die Graf Scbweinitz reprlsen
4
tiert.
Der negative Klang und die Etymologie des Namens
"Schweinitzlt lHsst schon vemuten, auf wessen Seite Wede
kind steht.
Ella sucht Schutz bei Oskar und Elin und zur gleichen
Zeit beschimpft aie Schweinitz' Moral:

"Wenn

80

was nicht

Moral noch Anstand kennt,/Macht's MUdchen tot, als wlren'a
RegenwUrmer."

5

Graf Schweinitz in seiner KapazitHt ala

Vertreter der gesellachaftlichen Moral

e~idert:

Kostbar, haba!--Zum Totschiessen!-
Dies feile Fleisch weisa etwas von Moral!
Possierlich, wie in dem Abzugskanal
Noch insgeheim solch helle Tropfen fliessen!6
Ella lHsst diese Bemerkung nicht unerwidert vorbeigehen,
aie sagt:
Sie glauben wohl, weil ich mit nacktem Leib
Mein Brot verdien', Sie dUrften mich drum gleich
Wie lhren Hund traktieren?--lch bin so wenig
Ihr Hab und Gut wie Sie ein--Tugendspiegel.
lch bin kein Rinnsal, werter Herr! lch bin
Ein ehrlich Strassenmldchen. Fragen Sie
Die Nachbarscbaft. lch tu', was unsre Pflicht,
Wie's jede tut. Auch bab' ich stets gewusst,
Was Anstand heisst bei wohlerzogenen SBhnen.
Wollt' mir doch eher am Waschtrog Brot verdienen,
Eh' dass ich was Untugendliches litt',
Das wider alle Sitte und Moral!
Jetzt wissen,Sie's. lch will mein rein Gewissen /l _
Wenn ich nichts andres hab', als Schimpf und Prugel.
Und dass ich's sag'--Sie sind ein schlechter Mensch;
Macht nicht statt Ihrer sein; Sie haben kelne
MoralitHt. 1
Was meint Ella mit "Untugendliches", "Sitte und Moral" und

I
I

"Sie haben keine Moralitlit"? Als Vertreterin der Unschuld,
der natUrlichen Moral weist sie in dem folgenden Satz darauf

I
,

Sle tut

I

I
I

hin, dass sie nur !bre Pflicht tut in ihrer Gesellschaft.
"lch bin ein ehrlich StrassenmJidchen", sagt sie.

I

I

I
!

I

II

hi I

8

nur ihre berufliche Pflicht wie jede andere.

Sie kUnnte

sich als heilige Jungfrau geben--wenn sie wollte! obwohl
I
I

I

.

niemand auf Erden ihr glauben wUrde.
Daturgemli88 pa88t.

8

Sie tut aber was ihr

Obwohl es ihr verhiltni8m1issig schlecht

geht, bejaht aie reflexionaloa das Leben.

9

Sie hat Diemal.

ihr. natUrliche UQechuld verletzt, meint sie, wenn sie VOD
"Sitte" und ''Moral'' und sogar ''Tugend'' spricht.

Graf Schwei

Ditz wollte Hard an ihr verUben; das ist "unsittlicb" und
"unmoralisch" ..'Ella sagt Zur Erliuteruo, dieses Punkte8:
Ich hab' geflucht. Ich bab' mich hundertfiltig
GelUsten lassen. Doch die Sittsamkeit-·
So wabr ich nur ein einfachOHurenmHdchen-
Ich hab' sie nie verletzt. I
Sogar mit demHerzog Casimir, sagt sie, wUrde sie sicb nicht
abgeben, wenn er mit seinem Ehering bezahlen wollte.
wire ihr unsittlich.

Da8

Sitte und MOral sind also die gesell

schaftlichen Eigenschaften, die Ella ihr "rein Gewi8seo"
lassen, und sie haben nicht8 mit ibrer selCuellen kUrperlicheo
Titigkeit zu tun.
Das Gewissen ist eine natUrliche Erscheinung, die Illa
besitzt.

Scbweinitz besitzt sie nicht, denn er will morden

und stehleD; er hat keine MOralitit.

Das Stehlen, das Schwei

nitz ausUbt, ist nicht, was man unter normalem alltllglichem
Stehlen versteht.

Ella beschreibt die Tat:

Will noch gar unmoralisch tUD, zieht dann statt
Sein Portmonnaie das Messer, das sein Mlidchen
Die Zlhne zeigt--das alles, weil er weiss,
Das Mlidchen findet in der)·. ganzen Welt.
Nicht einen Rechtsgelehrten, der nicht zu
Gelehrt wir', einzusehen, daS!lNichtbezahlen
Haargleichwie Stehlen sei •••
"Nichtbezahlen" und "Stehlen" sind fUr Ella die gleicheD.Be

l' "

griffe, sie baben dieselbe Bedeutung.

,I

II I' ",

FUr Scbweinitz,

Vertreter der bUrgerlichen Gesellschaft, kannen sie eat
stellt werden, bis sie zwei verschiedene Bedeutungen zu
habea scheinen:

Dies ist unmoralisch und unsittlich.

Seiae

Antwort zu der Anklage ist nur verzweifelte Unh8flichkelt:
"Du freches Mausloch!/Du surrogat!

nes/Reibeisen du!
Nachtquartier!"

12

Du Abhub!

Ich will dir, angefress

Halbverfaultes/Kerbholzt

Du

Seine F1Uche sind geneu das, nur F10che

keine Antwort auf Ellas Beschuldigung.

i

Elin ntmmt sich Scbweinitz' Beleidigung von Ella zu
Herzen.

Er gibt Scbweinitz eine Ohrfeige und Scbweinitz ver

langt wieder Genugtuung, aber Elin verlangt erst, dass Schwei
nitz seine Schulden an Ella bezahle.

Ella den Taler nioht haben.

S1e sagt:

Erstaunlicherweise will
"Meln werter Hen_

Vewenden Sie d.en Taler/Auf Ihre Kind.er, Hent

loh schenk'

.
13
i1m Ihren/Untehuld'gen Kindern ••• "
Sehweinitz Muttart Iloh

aufgeregt zu dieser von seinerSeite aus als beleidigend
, wirkende /lusserung:
Grosser Gott,nun hare
Dies Ungeheuer~ dieses Tiert--Nichts, nichts
1st der verruchten Bestie heilig. Gerade
Das Heiligste, das in des Mannes Brust
Sich unantastbar birgt, sein hehrstes FUhlen,
Von jeder Menschensatzung respektiert,
Das Gottverwandte, den Familienvater
Erdreistet sich dies--beinah macht' ich, sagen,
Dies--oh, ich finde keine Worte!--dies-
Dies--Krokodil--mit seinem schwarzen Schlamm zu
Besudeln!--Diese tasterschlHuche!--VoD
Empfindung fUr die ideale Seite
Des Lebens nicht die Spur!--Die Polizei
Sollt' jedes dieser Schweine wachentlich .
Dreimal karbatschen lassen auf den nackten
VerfUhrerleib, auf dass in dieser Weise
Sie mind'stens Achtung hegen lernen vor
•I

q ,

! '

'L

'III!

10 .

Der sitt1ichen We1tordnung. 14
Auf einmal redet Schweinitz wie die See1e der bUrgerlichen
Sittlichkeit.

Er nennt Ella ein Tier, ein Krokodi1, einen

Lastersch1auch, aber sie wo11te nichts a1s ihr ehrlich ver
dientes Geld von ihm baben; sie bat ihm nur die Wahrheit
,Uber die Vernach1issigung seiner Fami1ie gesagt.

"Die

Wahrheit" veran1asst Schweinitz' Emp8rungj seine heuch1eri
sche bUrgerliche Idee der Gese1lscbaft gilt nur in einem
idealen Sinn, die die Wirk1ichkeit vernetnt.

Die Forme1

Vernunft - nackte Wahrheit dient hier a1s Er1Huterung, denn
Vernunft ist nur ein anderer Refsiff fUr das Hande1n in
der unmitte1baren Wirk1ichkeit.

Wahrheit ist also Wirk

1ichkeit.
Es sti1lll1t, wenn

S~hweinitz

Ella ihren Mangel an

Empfindung fUr die ideale Seite des Lebens vorwirft, denn
Ella hande1t in der Wirk1ichkeit.

FUr 8ie gibt es keine un

wirk1iche unvemUnftige Vorste11ung der Weltordnung.

Schwei
•

1

nitz' Heuche1ei, die Unwahrheit ist"sch1iesst eine ver
nUnftige Vorste11ung der Dime und ihrer Rolle in der Gese11
schaft aus.

Seiner sittlichen We1tordnung soll durch das

Auspeitschen von Dirnen gedient werden.

Dabei ist er der

,I

einzige, der wirk1iche beweisbare Verbrechen begehen wo11te.
Was eine Ironie, wenn er die Polizei, a1s HUter der sitt1ichen
We1tordnung, auf seiner Seite sieht!
E1in kann nicht linger fried1ich zusehen, er verlangt
nochma1 den Taler von Schweinitz, aber 1isst ihm keine Zeit
zu bezah1en.

Er wirft ihn zu Roden und bearbeitet iho mit

I

1.1

beiden Fiusten.

Elin brummt:

"Karl, ich will dirIDie
16
brave Unschuld schmlblich UbertSlpeln!"
Scbweinitz wird
jetzt selber von Elin ein Krokodil und ein Tier genannt, da
Elin die Heuchelei in Scbweinitz' VorwUrfen gegen Ella ein
sieht.

Der Triger der Unschuld und der Sittlichkeit ist

Ella--nicht Scbweinitz.
Warum ist Ella die Unschuldige und die Sittliche?
Die folgende Erklirung des Begriffes Sittlichkeit von Wede
kind in seinem Essay "Kunst und Sittlichkeit tl (1906) wird
den Punkt erlHutern:
Sittlichkeit ist etwas sehr Hohes. Sagen wir
einmal vorerst, dass Sittlichkeit das HBchste
ist, was der Mensch eratreben kann.
Sittlichkeit besteht darin, dass der Mensch
das Besteltut, was er nach bestem Gewissen
tun kann. 7
Dies hat Ella getan, deswegen ist sie die Trigerin der Sitt
lichkeit.

Scbweinitz denkt auf zwei verschiedenen Ebenen:

die unmittelbar wirkliche und die ideale.

Nur die ·Heuche

lei kann die Folge davon sein und nicht ein reines Gewissen.
Weil Ella ein Gew1ssen hat, ein "rein Gew1ssen", und nur
danach handelt, handelt sie sittlich.

Die Schuld k8nnte aus

ihrer Handlung nur folgen, wenn sie etwas Unsittliches unter
n01mD8n hJltte.

Dies hat sie nicht getan.

wie Scbweinitz' Kinder.

Ella ist UDschuldig,

Sie und Ella haben das UDsittliche

unwirkliche Handeln nicht gelernt.

Sie sind frei von

der

LUge der heuchlerischen bUrgerlichen Gesellschaft und deshalb
schuldlos.
Elin bringt Ella, die "arme MHrtyrerin der Zivilisa

f"

tionn,

18

•
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in Sicherheit, wHhrend Oskar Scbweinitz bHndigt.

. Die vierte und letzte Szene des Dramas findet in Elins Studier
stube statt.

Sie beginnt mit einem langen Monolog, in dem

Elin das Wunder seiner neuen sexuellen Entdeckung htmmelhoch
lobt--wUhrend Ella

8chl~ft.

schwlrmerischen Manolog

f~ngt

Mitten in

sein~

prichtigen,

Ella im Schlaf zu reden an:

.....Wer hat die magre Supp' gebraut1/Sie schmeckt nach
19
TausendgUldenkraut.--/Brot--SchHtzchen."
Elin schwirmt von
seiDem neuentdeckten Leben und Ella bekl~gt sich 1m Traum
Uber die Armut; sie bittet um Brot.
sie sogar im Traum im Auge.

Das' Praktische bebllt

Von einer schwirmerischen, idealen

,Vorstellung der Liebe gibt es bei ihr keine

Spur~

licher Sinn ist auf das Gegenstindliche gerichtet.

Ihr natUr
Infolge

dessen ist sie nicht hingerissen von Elins Liebesbeteuerungen,
20
sondern antwortet mit der folgenden ironischen Wendung:

Die8 Augl!--Der Schmach--Die mHchtigen Geblrdea!-

's macht einem ordentlich das Herze schwer.-
sUsser Schatz!--Wenn ich dein Vater vir',
Du musstest mir ein Pfarrer werden. 21
'
Komm~

Ellas Liebe zu Elin ist ein Weg, der siCh durch
ihre Rettung vop selbst ergeben hat, sie beabsich
tigt nicht, ihm eineD besonderen Gefallendadurch
zu erweisen, dass sie bei ihm bleibt. Ella ist
schon eines der schBnen wilde~2Raubtiere, die
Wedekind so sehr geliebt hat •.
In dem letzten Dialog des Dramas tadelt Ella Elio'als
seine Rede sich im Unwirklichen zu verlieren droht:
Will mir scheinen,
Bist wieder am Weinen,
Geliebter Schatz.
Komm, sei zufrieden.
Raben ja beide
Zu jeder Freude
Reichlichen Platz. 23

13,

Elin soll seine Befriedigung in einer Anerkennung des realen
Lebens suchen.

Sein unrealistisches SchwMrmen acbafft keine

Verbindung zum Alltag.

Hier endet daa Drama.

Elins Erweckung ist ein Jugendwerk Wedekinds.
l.~IW~

bricht.

Za

Ait ." scnn8rkelhaftem Dialog, der den Fluss unter
Ea ist noch kein reifes dramatiaches Werk.

24

Das

Wichtigste an dem Drama iat seine Rolle in der Entwicklung'
von Wedekinds dramatischem Schaffen.

In Elins Erweckung
•

..... finden sich nicht nur Gedanken, die splter tiefer und
reifer weitergesponnen werden; sondem es treten auch drama
tische Personen, die fUr Wedekind allmihlich Typen werden,
zum erstenmal deutlich hervor; unter ihoen ist Ella ••• die
2S
wichtigste."
In der Analyse der anderen Wedekindclramen
werden wir Ella in verachiedenartigen Gestalten wiedererkennen

kUDD.a.

I

II

I

I

III

KAPlTEL III
DA.S SONNENSPEIa'RUM

Das dramatische Fragment Das Sonnenspektrum, mit dem
Untertitel Ein Idyll aus dem modernen Leben, wurde 1m Jahre
1894 geschrieben.

'~edekind

sagte selber, dass er sein

Sonnenspektrum geschrieben babe unter dem Eindruck von KBnil
j

Sudrakas Irdenem WMgelchen, dem indischen Schauspiel um

1

Vasantasena ••• "

.

Die beiden Dramen baben wenig gemeinsam,

aber die " •••Begeisterung fUr das Allgemein-Menschliche und
NatUrliche des Gegenstandes ••• " ist in beiden zu sehen.

Ob

wohl Sudrakas Zehnakter eine Bajadere, Vasantasena, als
Hauptfigur bat, betont Wedekind das Erotische stMrker.

2

Wi.

vir in dem Vergleich der folgenden Gartenbeschreibungen feat
stellen kHnnen, ist das wesentlichste gemeinsame Element der
beiden Dramendie Atmosphere.
trag zur Bajadere geschickt.

Maitreya wird mit einem Auf
Er hat das mit Juwelen, Gold

und Blumen geschmUckte Raus beschriebeo, dana beachreibt er
den Garten:
Von hier ausging's durch einen herrlichen
Garten: fremdartige BHume in vollem B1Uten
flor. Zwischen ihren Stilmmen seidene Schaukeln.
auf denen sich kindliche Bajaderen wiegten.
Rote und blaue Lotosblumen spiegelten sic~
in dem stillen Weiher dieses FreudeDbaina.
Und jetzt Wedekinds Gartenbeschreibung:
Eine kUhle, schattige Allee aus breiten Platanen.
Der Boden iat mit feinem gelbem Sande bestreut.

!

1111 II

i
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Zwischen den hellen BaumstHmmen stehen dunke1
grUne Blinke. Rechts vot'n eioe k1eine Rotunde
mit einer ba1bkreisf8rmigen Marmorbank. Hinter
der Allee im gre11sten Sonnenlicht ein runder
Rasenp1atz mit einer Scbauke1 und einer Wippe1
bank. 4
Nun tritt die "kind1ich!" Bajadere. Franziaka, auf.
Franziska und Gregor treten von links in die
A11ee.--Franziska trUgt ein dunke1grUnes seiden..
Herod mit weissen Sch1eifen, he11grUne StrUmpfe,
weisse Ba11schuhe und eine weiaae Schleife tm
offenen Haar. 5
.
Die Atmoapblre in beiden Beschreibungen 1st bunt, kind1ich
und durcbaus idy11i.chen Cbarakters.

Man erwartet nur

Freude in solch einer Umgebung.
Die Bewobner dieser Inse1 der Freude sind k1eine Proa
tituierte im Durchschnittaa1ter von etwa 18 Jahren.

Sie

baben eine ''Madame II , die ibnen gleich Mutter und Vater iat,
und sie heissen:

Melitta, Franziska, Rebekka, Selmeewitt

Ii
,

chen, Minehaba, Scbaro1ta, Kadudja und, apllter in dem Dra_,

I
,

Elise.

Ihr Irzt1icher Betreuer ist ein Dr. Pua1owaky.

Man

merkt, dass es acht MHdchen sind, wie die acht Farben des
Spektrums.

iI'I
I

Zur Er11uterung der Spektrummetapher wird die

fo1gende Erk11rung von Friedentba1 beitragen:

I
,

••• erkannte man nicht erst durch die Farben der
Spektra1-Ana1yse Leben und Wesen der Sonne? So
erkenne man durCh die vie1deutigen Farben dieser
spie1erischen Spektra1-Ana1yse Sonnenspektrum
ein StUck yom Leben und Wesen der ewigen Sonne,
die dahinter atebt: der Sternen-Urgewa1t Liebe. 6
. Die Liebe, die wir in der Ein1eitung geaehen baben, iat fUr
Wedekind kUrper1ich bedingt.

Da das ''Leben und Wesen" dieaea

Idylls die Liebe iat, iat es nicht erstaun1ich, dasa das Idyll

ill! ,

II

I

j i l l II

II
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sich mit einer Verherrlichung der Liebe befasst, wie sie in
allen buntenFarben des Spektrums existiert.
eine ''Verherr1ichung des Lustprinzips",
iarte verkHrpert.

7

Das StUck ist

das die Prostitu

Ein nlheres Betrachten des Dramas wird

dies bestlltigen.
Die erste Szene des Idylls ist ein Dialog von witzlgem
Inha1t, in we1chem Wedekind einen schon erwlhnten Gedanken
Hussert:
I

GREGOR Wird denn die Liebe nicht schliess1ich
auch 1anpei1ig?
Franziska schUtte1t den Kopf.
GREGOR Das darfst du natUr1ich nicht sagen.
FRANZISKA 1st sie Ihnen 1an~ei1ig?
GREGOR Ich bin 1eider kein hUbsches MUdchen.
FRANZISKA ole mehr man 1iebt, um so mehr mHchte
man 1ieben.
GREGOR Wenn ich das auch von mir sagen kHnnte~
FRANZISKA Sie sind nicht freund1ich.
GREGOR Ich beneide dich. Wire ich a1s hfibsches
MUdchen zur Welt gekamman, ich hittesvoraus
sicht1ich auch deinen Beruf erwlhlt.
Wie in allen anderen Dramen scheint auch hier die verk1eidete
Gestalt des Dichters durch. Wedekind bedauert, dass er nicht
als hfibsches MHdchen zur Welt gekommen ist.

Seine Vorstel1ung

. der prostituierten Liebe 1autet freudig und zug1eich sachlich:
"ole mehr man 1iebt, um so mehr mHchte· man lieben." 1m
nIlchsten Dialog zwischen Madame und Dr. Pus10wsicy merken wir
die Einfl11U:.ung eines anderen Elements: die rea1e Gegenwart.
In diesem Dialog unterhalten sich Madame und Dr. Pus
lowaicy Uber eine l6jihrige Prostituierte, die scbwer erkrankt
ist.

Dr. Pus10wsicy veraucht, die Madame zu beruhigen, aber

sie hart nicht zu.

Die Atmosphlre des ganzen Dialogs wird

.\
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gleich von Madames erster Russerung bestimmt:
Die ganze Nacht hat sie phantasiert. Ich meinte·
zweimal: Jetzt ist es aus. Sie sah mich so
fUrchterlich an. Sie sagte, wepB sie doch noch
mal von vorne anfangen kannte. 1
Wir erwarten jetzt eine Art bUrger11che
vielleicht eine Bekehrung der Madame.

Sentimenta~~~lt,

Etwas ganz anderes folgt

jedoch:
DR. PUSLOWSKY Das ist ein bedenkliches Symptom.
Das habe ich mir auch gesagt. Sie nahm
mich fUr ihre Mutter. Sie hatte die Hinde Uber
dem Kopf; sie war wie sechsjHhrig. Nein, dieses
MHdchen~ Ich bHtte ihr eine Puppe holen m8gen.
DR. PUSLOWSKY Hat sie denn ordentlich Offnung ge
habt?
~DAME Danke. Vorgestern war's noch ganz respek
tabel. Aber sie hat ja keinen Appetit. Ich babe
ihr Bouillon mit KIHsschen hinaufgebracht. Sie
erkennt es nicht. l
~DAME

Wie wir merken, zweifelt Madame keinen Moment an ihrem Berufe.
Sie diskutiert nicht den Satz, " •••wenn sie doch Dochmal von
vorne anfangen k8nnte".

Madames Interesse an der kranken

Prostituierten ist mUtterlich. .Ihr Interesse an ihrem ge
meinsamen Beruf selbst ist sachlich, daher die kuriose Hischung
von MUtterlichkeit und Sachlichkeit in dem Dialog, der die
beid~n

Begriffe behandelt.

Zwischen jedem Ausbruch der Senti

mentalitlt werden wir mit der gras,ten Sachlichkeit in die
Wirklichkeit, die reale Welt, zurUckgebracht.
Dr. Puslowsky redet weiter von anderen derartigen

Fillen, die er bei Madame behandelt babe.

Sie will aber nichts

davon haren, denn aie denkt immer aufgeregter an die kleine
Prostituierte.

Der Dialog wird fortgeaetzt:

Die anderen? Schweigen Sie mir. Das
kennt ja nichts ala fressen und schiafen.

~DAME

18
Da reisst man mittags zum Essen die
GlockenzUge in Fetzen, und nachts um
viere finden sie vor Betrunkenheit
das Bett nicht. DB liegen sie dann unel
wissen nicht, wie sie getauft sind.
Das ist eine Hurenkompanie, die mir
der Allmichtige zu meiner irdischen
LHuterung beigegeben. Den Champagner
saufen 8ie einem unter der Nade weg
und mit meinem gediegensten Klienten
machen aie VerschwBrung. Sie? 0 Gott, ,
o Gott, wenn ich denke, wie aie jetzt
de oben im Fieber liegt •••
DR PUSLOWSKY Sie hat ja natUrlich auch dea
Guten ein wenig zu viel getan?
MADAME Waa wollen Sie demit sagen, iHerr Doktor?
Ich zwinge niemanden. Sie hat sich nicht
'
nBtigen laaaen. Sie war immer die erate,
,
und die letzte. Das ist nun ihr Dank
dafUr. Es ist entsetzlich. Je besser der
Mensch sich macht, \lID so schlechter geht
es ihm. Da babe ich alte kalfaterte, kal
mutterte Ungeheuer, die auf der Welt
nichts kennen ala ihren Geburtsort, und
werden mit jedem Tag fetter, und so ein
armes unschuldiges Menschenkind muss von
heute auf morgen elenel zugrunde gebeD~12
Madame teilt lhre GefUhle eler MUtterlichkeit mit elenen der

Uagerechtigkeit. Die Kleiae war fUr ihrea Beruf vortreff
lich geeignetund tat immer ihre Pflicht.
«ben ihren Beruf nur aua, um zu geniessen.

Die anderen
Die Ungerechtig

keit liegt darin, dass die Unschuldige sterben muss und die
anderen, die ohae berufliche Pflicht leben, daa Leben weiter
hin genieaaen dUrfen.

Zum zweiten Mal sehen wir die Rolle

der Unschuldigen von einer pflichtbewussten Proatituierten
geapielt.

Sie iat ein "armes unachuldigea Menachenkind",

weil ale atHnelig ihre Pflicht getan hat. Weil sie aich zu
oft hingegeben hat, ist ihr Nervensyatem vollkommen zerrUttet.
Dieser Punkt ist wichtig, denn aie ist daa Opfer einer nur
phyaiachen Krankheit, der Nymphomanie, und leidet nicht unter

JI! I

iI

I'

i!r!
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einer seelischen ZerrUttung.

Der Beruf der Prostituierten

verursacht physische, nicht see11sche Krankheit.

Mitten in

einem Idyll erleben wir eine negative Seite der Prostitution.
Die reale Gegenwart macht sich bemerkbar.
Das Drama setzt sich im spielerischen Ton fort.
Heinrich und Melitta spielen auf einer Wippelbank.

Scharolta

und Rebekka, Max und Theophil unterhalten sich in dem
idyllischen Garten.

Folgendes ist eine Beschreibung der
I

Kleider, die die vier jungen Henschen tragen.
. grossen Wert auf AtmosphHre in diesem Drama.

Wedekind legt
Deswegen iat

die Kleidung so wichtig fUr ibn.
Max und.Theophil, von Rebekka und Scharolta
gefolgt, treten von links in die Allee. Max
in Zylinder, scbwarzen Gehrock, hell karierten
Beinkleidern, weisser Weste, Lackstiefeln,
hohem Stehkragen und weisser Krawatte. Theophil
in kamelbraunem JUgerkostUm, trUgt goldene
Brille und lockigen rHtlichblonden Vollbart.
Rebekka mit grUner Schleife im Haar. hellgrUnea
StrUmpfen, dunkelgrUnen Schuhen und Strumpf
bUndern; Scharolta mit roter Schleife im Baar.
gelben StrUmpfeo. roten Schuhen und grUnen
Strumpfblindern.J.~

Diese Beschreibung gleicht einer naturalistischen Beschrei
bung.

Wedekind wollte einen gewissen Effekt mit dieser Ge

nauigkeit erzielen:

die Sinnlichkeit.

Diesem Zweck dienen

die grellen Farben, die Hemden,die Schleifen und die Strumpf
blinder.

Eine reizendere Welt bitte sich niemand ausdenken

k8nnen~

Das Paradies wlire nicht vollkommen ohne einen sUd
llindischen ObsthHndler--er heisst in diesem Fall Perugino und
ve~lcauft

Trauben, Oliven, Datteln, Feigen usw.

Er scbreit:

I

I ,

I
I

I
I'

III I

I

l: HI
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"Orangen, meine Herm, meine sch8nen
Datte1n 1

Frisch~

Damen~

Feigen ~ ". Er singt:

Kandierte

''Er nahm mch ..

14

den Leib und lachte/Und flRsterte, es tut nicht wah......
1. nlah.tea MOmeac

.~'OhelDt

El£•• eu£

d.~

All...

Da.

'.w•.

diea bekommt einen neuen Pfau.
Elise ist offensichtlich aufgeregt uod spricht bastig.
Franziska und Gregor beobachten sie und Gregor flngt mit ihr
zu reden an:
GREGOR Sie zittert. Sprechen wir ein wenig
mit ihr. (zu Elise) Wollen Sie hier in
Dienst treten?
ELISE (sieht ihn mit grossen. gewitterscbweren
Augen an) lch kann nicht anders.
GREGOR Das kann ich Ihnen nicht verdenken.
lch kann auch nicht anders. l )
Was meint Elise mit den Wort en "lch kann nicht anders"? Warum
muss sie in Madames Dienst treten?

Gregor und Franziaka fragen

aie aus uod untersuchen ihren KHrper:
GREGOR (zu Elise) Also nur Liebbaberei?
Elise droht in die Koie zu sinken.
FRANZISKA Da haben wir es nun.
GREGOR (Elise zu einer der BHnke fUhrend)
Das ist nicht so schlimm. Das zeugt von
gesunder Natur. Das Korsett braucht man
ihr nicht erst aufzuhaken. Sie trHgt keins.
(Zu Elise) Sei ruhig, MHdchen. Hier tut
einem niemand ein Leid. Hier weint man nur
FreudentrHnen.--Ich will ihr aber doch die
Taille ein wenig aufkn8pfen •••
Franziska bat sich rechts neben Elise gesetzt und
betrachtet sie aufmerksam. Sie wimmert, als
mUsste sie auf acht Tage genug baben.
GREGOR Sie hat sch8ne Augen. (Elise die
Taille 8ffnend) Wie das dampft!-
Man sieht es !gfsteigen.--Es ist ihr
alles zu eng.
Wieder h8ren wir Wedekind durch Gregor sprechen.
Phi1osophie des Freudengartens kund:

I
I

i

I
I

I

Er gibt die

UHler tut einem niemand
I

, i

:[
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ein Leid.

Hier weint man nur FreudentrKnen. It . In der Tat

wird Elise nicht roh oder wolltistig behandelt, sie empfllngt
MitgefUhl und Verstlndnis fUr ihre Situation.

Wedekinds

Darstellung von Elises Grund in Madamea Dienat zu treten,
zeigt dem Zuschauer Elises aexuelle Erregtheit.
Madame wird gerufen, um diesen Fall zu untersuchen.
Sie tritt sehr erregt auf und hilt in Dialogform einen Vor
trag Uber ihre Beziehung als Madame zur Gesellschaft:
I

MADAME (die Schultern zurUckwerfend) Was haben
Sie hier zu tun!
.
ELISE Ich wollte fragen •••
MADAME Ob man hier dem Herrgott den Tag abstehlen
kann und mir auf der Nase herumtanzent
ELISE 0 Gott im Himmel •••
MADAME Und hat man mich elend und arm gefreaaen,
dann nimmt mich die Obrigkeit bei den
i:
Ohren und reklamiert MenschenwUrde und
1:\
ChristenglUck und der Henker weiss, was
fUr Kostbarkeiten, wo die Person k t i n e n ,
Strumpf mit ins Raus gebracht hat! 7
'\
I

Madame weist darauf hin, dass sie der Menach ist, dar sich

\

um das Schicksal eines armen Mlldchens kUmmert; die Gesellschaft·

:\

tut nichts als nach Madames menschlicher Tat zu reklamieren.
Die ''MenschenwUrde undChristengUlckn sind "Kostbarkeiten" ,
die sie sich nicht leisten kann, denn die beiden haben keine
Beziehung zur Menschlichkeit.

Sie hat es satt sieb fUr

anderer Weiber ScbiferstUndchen zu schinden und ihnen ein
komfortables Familienheim zu geben, damit sle sie dem Scharf
18
richter ans Messer liefern.
Nur Gute8 tut aie, und da ibre
Taten sich nicht mit der Heuchelei der bUrgerlichen Gesellachaft
vertragen, erntet sie Schlechtes.
So kOllDDt es oft vor, dass Mifdchen, die aich bei Madame

,

ii'

n

II!

I
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melden, nicht eiomal einen Taufschein haben.

Dieses Mal

wird Madame jedoch nicht enttHuscht, denn Elise hat einen
Taufschein.

Nach Elises Versicherung, dass sie weder eine

Scnwangerschaft noch sonst etwas UnerwUnschtes mitbringe,
bereut Madame ihre Beschimpfungen. Aber sofort danach werden
die Hausregeln

~

Elise kristallklar ausgelegt:

Aber das lassen Sie sich gesagt sein, wenn Sie
sich volltrinken und zetermordio sChreien und
interessante Anf~lle bekommen und abernehmen
und mir hier schlechter Laune sein-wollen, dann
sind wir bald miteinander fertig. Ich Ubernehme
meinen GHsten gegenUber die Verantwortung, dass
sie mich an Leib und Seele erfrischt verlassen
und m8glichst bald und oft wiederkommen. Und da·
kenne ich keinen Unterschied der Person. Mir
gilt jeder Mensch gleich. Was dem einen recht
ist, ist dem andern billig. Wenn sie etwa darauf
ausgehen und wollen sich hier verlieben und mir
einen alten treuen MillionUr unter den Augen weg
heiraten, dann brauchen Sie sich gar nicht erst
auszuziehen. Dann machen Sie nur stracks, dass
Sie mit Ihren Herrlichkeiten wieder zum Tempel
herauskommen.
.
ELISE Ich will keinem etwas verwehren. 19
Von Verwehren will Madame nichts haren.

I

I

Sie entgegnet:

Wenn Sie hier verwehren wollen, dann lassen Sie
sich als StUtze der Hausfrau engagieren! Wenn .
meine GHste ihr Geld ausgeben, dann wissen sie
wofUr. Die gottselige Zuversicht kanneDOSie bei
Ihren Kuainen zu Hause billiger haben. 2
Hiermit gibt Wedekind seine Philosophie der Prostitution kund:
Sie besteht aus sechs Punkten, d.h. Regeln fUr Prostituierte:
Sie uUasen 1. ehrlich und Bissig leben, 2. sich des Berufes
erfreuen, 3. die GMste kHrperlich und seelisch erfrischen,
4. keinen Unterschied zwischen KUDden kennen, 5. ihrem Beruf
treu bleiben, und 6. bUrgerliche Vorstellung der Prostitution
zu Hause lassen.

Damit zeigt uns Madame, dass die Prostitution

, Ii

J!!

,
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kein scherzhafter Gegenstand ist. "nafUr sind die Regein viel
zu sachlich und wohl Uberlegt.
satz verstanden werden.

•

II

Als Seitenhieb kann d.er letzt.

Madame zeigt stolz auf ihren Beruf,

der ihrer Meinung nach im Gegensatz zur bUrgerlichen Ehe
ihre Prostituierten lieben Dicht, um sich der "got t 

steht:

seligen Zuversicht" zu

versicherD~

Sie lieben um der Liebe

willeD.
Elise wird engagiert und es werden ihr ein Hemel und
aDdere Kleidungss tUcke gegeben.
tritt auf.
soll wllhlen.

I

EiD neuer Kunde, Edgar,

Madame sammeltihre MlIdchen zu sich und Edgar
Madame liussert sich dazu:

Mehr babe ich Ihnen nicht zu bieten. Mein Haus
ist ein Tempel der Freude und der Gesundheit.
Ich wllnschte sehr, dass es dem Herm gelllnge,
das Ideal seiner Trlfume hier bei mir zu ver
wirklichen.21
Wie Huri tm islamischen Himmel lllcheln Edgar die MlIdcheD an.
Wie begierig sie sind ihren Beruf auszuUben.
Liebe gescbMtzt und verherrlicht.

Hier wird die

Hier wird keinem Kunden

Grund zu Klagen gegeben.
1m allchsten Auftritt werden wir wieder in die Wirklicb
keit zurUckgefUhrt. " Dr. Puslowsky erzHh1t Madame, dass er
nichts mehr fUr die k1eine sterbende Nymphomanin, MiDetta, tun
kann. Madame erwidert:
Die Guten sterben jung. Sie wire sonst eher
heimgerufen worden. Die eine geht drauf,
weil sie all ihre Jugendkraft in sich hinein
wUrgen muss; die andere geht drauf, weil sie
den Anforderungen, die die heutige Gesel1scbaft
an ein junges MHdchen stellt, nicht gewachsen
ist.22 ,

I
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Madame nennt Minettas Nymphomanie "die grenzenlose Leiden
23
scbaft" , und gerade diese Leidenschaft, meint sie, ist
fUr Minettas ZerrUttung verantwortlich.

Minetta muss sterben,

veil ibre grenzenlose Leidenscbaft ,keine andere Auadrucks
mHglichkeit in der bUrgerlichen Gesellscbaft findet.

Den

gesellscbaftlichen sexuellen Anforderungen war sie nicht
25
gewachsen. Die Prostitution war ihr einziger Ausweg.
Dies
selbe Problem wird in der nHchsten Szene in etwas anderer
Gestaltung behandelt.
Elise wird von den anderen Prostituierten zu Dr. Pualow
sky zur Untersuchung gebracht, und sie muss yor diesem Re
prHsentanten der Regierung scbwHren, dass sie freiwillig in
das Freudenhaus eintreten will.

Wie ein Donnerschlag virkt

die Nachricht, dass Elise noch Jungfrau ist.

Das Interesse

an dem Grund, weshalb sie Freuclenmlidchen werden mHchte, wird
ia allen Aawesendea erweckt.

D~.

Puslowsky fragt 8ie aus:

DR. PUSLOWSKY --Hat Sie irgendjemand gezwuagen,
hierher zu gaben?
ELISE Nein.
SCHNEEWITTCHEN Sie muss bleiben! Wir lassen sie
nicht wieder fort~
DR. PUSLOWSKY Sei ruhig~ Es hat niemand ihren
freien Entschluss zu beeinflussen.
(Zu Elise) Sagen Sie offen, baben
Sie sich aus eigenem Antrieb in
dieses Raus geflUchtet?
Elise schweigt.
DR. PUSLOWSKY Seien Sie mutig! Fassen Sie
sich ein Herz! Ich frage sie nicht,
ob Sie gegen Ihren Willen hie~ sind.
Ich frage Sie, ob Sie freiwillig hie~ sind.
ELISE Ja. 26
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Elise, die frUher Angst hatte, dass sie nicht in Madames
Dienst treten dUrfte, verweigert eine Antwort auf die Frage,
,

J

I,

I

II!

I
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ob sie "freiwillig" und aus eigenem
men sei.

Antr~eb

zu Madame gekom

EiDe unverstHndliche Situation wird mit einem schein

baren Paradox erlHutert.

Die Frage, ob Elise freiwillig da

sei, wird von ihr bejaht, sie ist aber in Wirklichkeit gegen
ihren Willen im Freudenhaus.
MOtto:

Die L8sung liegt in Wedekinds

Das Fleisch hat seinen eigenen Geist.

Eli8es Fleisch

bat sie dorthin zu Madame getrieben, ihr Wille (Geist) war
Elise ist mit ihrem von Gott geschaffenen £reien

dagegen.

i

Willen dort.

In der Gesellschaft fand sie, wie Minetta,

keine Er18sung ihrer natUrlichen Geschlechtstriebe.
Dar gute Doktor setzt seine Untersuchung fort.

Die

Geschichte von Elises Kampf mit ihrer sexuellen Entwicklung
entfaltet sich.

Da es Elise nachts zu warm war, 1D\I8ste 8ie

immer ihr Nachthemd ausziehtm.. 5ie wusste nicht, woher die
WHrme kame

Es wurde ihr tiglich wHrmer, bis sie eines Abends

aus clem Fenster stieg und auf den Apfelbaum kletterte, wo
sie vor Verzweiflung die ganze Nacht blieb.

Sie erzihlte,

wie ihre Mutter sie fragte, ob etwas los wire, als sie in
der Nacht 1m Bett schrie.

Auf Elises Antwort, "ich kann

nicht schlafen", sagte ihr die Mutter, sie soll bis tausend
zlhlen.

Am nllchsten Morgen lief sie zu Madame.

lhre Geschichte schluchzend zu Ende erzHhlend, vird Elise
von Madame und Dr. Puslowsky getr8stet.
I

Die Aphorismen, die

er so oft, in seinen Dramen benutzt, kommen jetzt eins hinter
einander: nEs sind viele berufen, aber wenige sind auser
27
wHhlt" ,mei~t Dr. Puslowsky in Zusammenhang mit Elises
neuem Beruf.

"Und marke dir", sagt Madame zu Elise, "es

:I
I, I
I
I

26
gibt eben nur einen Weg in dieser Welt, um wirklich glUck
lich zu sein, das ist, dass man alles tut, was man kanD.
28

um andere so glUcklich wie mHglich zu machen. II

Und am

wichtigsten vQn allem ist Dr. Puslowskys Russerung Uber die
wabre Kunst:

"Was die wahre Kunst ist. dass muss sich ganz

aus sich selbst entwickeln. Alles Ubrige, und wenD es noch

29
so sch8n mit den Gesetzen klappt, ist nichts als Prostitution."

Diese Worte spricht der Doktor zu Elise Uber den Dichter
i

Roban, der gleich auftreten wird. "Durch diesen Vergleich
der Kunst des' Dichters mit der des FreudenmHdchens wird die
Auss8hnung von Kunst und Natur illtendiert."

30

Die Kunst

soll die natUrliche SCh8nheit und Sinnenfreude verherrlichen.
EobaDa Lieder reflektieren dieses Prinzip.

Ein Beispiel

geDUgt, um dies zu zeigen:
Utlle Mfldchen singen]
Ich war ein Kind von vierzehn Jahren,
Ein reines, unschuldvolles Kind,
Als ich zum erstenmal erfabren,
Wie sUss der Liebe Freuden sind.
Er nahm mich um den Leib und lachte
Und flUsterte: Es tut nicht weh-
Und dabei schob er sachte, sachte
Mein Unterr8ckchen in die HHh'.
Seit jenem Tag lieb ich sie alle,
Des Lebens sch8nster Lenz ist mein .
Und wenn ich keinem mehr gefalle'31
Dann will ich gem begraben sein.
Die beiden Begriffe "Sch8nheit" und "Sinnenfreuden werden in

I

diesem Gedicht verherrlicht.

\

Eoban tritt auf und wird von

allen MIldchen geneckt, bis er noch ein Lied singt.
nDaa

I

I

Es heieat

Lied von der Keuschheit" und sein Inhalt ist wie folgt:

:i:I
.\

I

I,
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I

I
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2,7

Ein armes MHdchen wandert durch die Strassen, ohne etwas
zu essen.

Sie bricht zusamuen vor einem Herrn, der sie auf

sein Zimmer bringt.

Aus Dankbarkeit fUr ihre Rettung von

"roher Begier" in der Stadt, will sie

~ich

ibm hingeben.

Er

untersagt ihr Angebot mit den folgenden Worten:
Ii
i I

II
II

Ii
II
i i

II
Ii

"Nein, jetzt will ich dich nicht haben.
Wohl dir, daBS du mir vertraut.
Aber spare deine Gaben,
.
Denn schon morgen bist du Braut."
Binnen drei Tagen
FUbrte er sie zum Altar.
Es lIsst sich gar nicht sagen,
Wie glUcklich sie war.J2

: i

Mit diesem letzten ironischen satz ist Elise zu Eobans FUssen
. in ,krampfhaftes Schluchzen ausgebrochen.

Damit endet das

Dramafragment.
Das Sonnens2ektrum wirkt wie ein Kaleidoskop auf den
Zuscbauer; eia buntes Durcheinander, da. trotz eines sch1mmern
den Scbwankens uns doch momentane Muster bietet.

Es'herr

schen die Freude und die Natur in dieser schillerndenWelt.

I:

Niemand hungert, weder physisch noch seelisch, und Kunst una
Natur haben sich vers8hnt.

Das Freude.nmlld.chen ist nicht

I'

lMnger ein Gegenstand der Verachtung oder eine Zielscheibe

fUr schmutzige Witze; sie ist das Zentrum, die ReprMsentantin
eines hHheren Gllicks:

die Sinnenfreude.

DurchstrHmt von

utopisChen Idealen beschHftlgt sich das StUck immer noch
mit der WirkliChkeit.

"Daa Sonnenseektrum zeigt die Ver
33
sHhnung der utopischen Idylle mit d.er realen Gegenwart."

Dass das Drama Fragment geblieben ist, weist auf Wedekinda
Unentschlossenheit zum Thema der Prostituierten hin.

Das

II

28

nHchste Drama Tod und Teufel zeigt die Prostituierte in
einem viel dunkleren LiCht, als dieses freudige Fragment sie
gezeigt bat.

j

,I

11\

,

d I

·KAPITEL IV
TOD UND TEUFEL
Tod und Teufel: Totentanz in drei Szenen (1905) er
schien elf Jahre nach Wedekinds Sonnenspektrum.

Der frHhliche

gutgelaunte Ton ist jetzt hin; der Zuschauer wird sich mit
einem philosophischen, triebhaft-dunklen Bild der Prostituier
ten zurechtfinden mUssen.

i

Die Wandlungvon Wedekinds philo

sophischen Ansichten ist offensichtlich.

Das Krankbafte in

Beziehung zur Prostituierten, das wir im Sonnenspektrum
so deutlich erkannten, erscheint in Tod und Teufel als eines
der Hauptmotive.

Die Verherrlichung der Sinnlichkeit spielt

in diesem Drama keine Rolle.
Wedekinds Vorbild fUr die Hauptfigur, Casti Piani,
war Goethes Mephisto.

Das allgemeine Thema des Werkes ist

der Pessimist, der seinem eigenen Pessimismus zum Opfer fillt.
Casti Piani, der MHdchenhHndler, bat als Gegenspielerin
Frliulein Elfriede von Malchus.

Sie ist Frauenrechtlerin and

ist ins Freudenhaus gekommen, um ihre ehemalige Dienerin,
Lisiska, von der Prostitution zu retten.

Lisiska bat oft

nachts Frliulein Malchus' Arbeitszimmer betreten, wie das
Frlulein erklirt,

1t • • •

anG trHnkte seine liebesdurstige Ein

bildungskraft aus meinen aufgestapelten BUchern Uber die
Bekimpfung des MHdchenhandels mit den verfUhrerrischsten
. 2
Bildern des SinDengenusses und der furchtbarsten Laster."
Der sich daraus entwickelnde Dialog fUhrt zu dem wichtigen

1

'\

n

'!
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Zwischenspiel, in welchem Lisiska und Herr Kanig easti Pianis
und Friulein Malchus' Ansichten fiber die Prostitution indern.
Bevor das Drama analysiert werden kann, muss Wedekind.
Absicht in Bezug auf den Dialog zwischen Frlulein Malchua
und easti Piani erwlhnt werden.

Er schrieb:

Die von den beiden Hauptpersonen ausgesprochenen
Anschauungen Uber Frauenemanzipation und kMuf
liche Liebe wollte ich weder als richtig noch
als massgebend hinstellen und liess die deshalb
im Verlauf der Handlung auf das feierlichste
widerrufen. 3
i
.

\

Dieser Widerruf seiner Anschauungen Uber die Frauenemanzipa
tion und die Prostitution weist auf die ernste Natur des
Dramas hin.

Schon vom Titel bekommt man den Eindruck, dass

das folgende Schauspiel mehr als ein Scbauspiel ist. Was
unsin der Tat begegnen wird, ist eine philosopbische Aus
4
einandersetzung zwischen easti Piani (Wedekind) und seine
Anscbauungen Uber die Sinnlichkeit.

Wie wir' im Sonnenspek

trum gesehen haben, ist auch bier die Prostituierte die
Trigerin der Sinnlichkeit. Was mit ihr passiert, entscheidet,
welche Ansichten fiber die Sinnlichkeit fUr Wedekind in seinen
spiteren Dramen gelten werden.

Denn dieses Drama ist, wie die

meisten seiner Werke, eine Stufe in seiner dramatischen und
philosophischen Encwicklung.

Der verkleidete Dichter ist

wieder einmal zu erkennen.
Nachdem Frlulein Malchus easti Piani den Zweck ihres
Besuches ,offenbart, d.h. Lisiska von der Prostitution zu
rettan, beginnt der Kampf zwischen den beiden Hauptfiguren.
Casti Puni hat FrHulein Malchus gerade erzHhlt, dass Lisiska

Ii
.1

il

!
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durch seine Annonce in der Tageszeitung, wie all die anderen
MHdchen, zu ibm gekommen sei.

Das FrHulein ist Uber Casti

Pianis sach1iche Beschreibung seiner Methoden emp8rt.
erwidert, dass er die Ursachen ihrer
5

heit" wisse:

r~8llischen

Er

Aufgeregt

Sie ist 28 Jahre alt und noch Jungfrau, dies

zeige, dass sie " ••• ein sehr geringes Mass von sinnlichem
Empfinden ••• "

6

babe.

Dies schwache Empfinden befriedigt sie

durch.ihre BetHtigung in dem Internationalen Verein zur BeI

ldimpfung des MHdchenbandels, meint er.· Da FrHulein Malchus
wieder empHrt ist, erklHrt Casti Piani seine Bemerkung weiter:
Aber sehen Sie, von diesem Standpunkt aus betrach
tet (vom Standpunkt des MHdchenhandels), stehen
wir beide einander naher, als Sie es sich in Ihrem
kleinbUrgerlichen Tugendstolz jemals trHumen liessen.
Ihnen hat die Natur nur eine Husserst kHrgliche
Sinnlichkeit verliehen. Mich haben die StUrme des
Lebens lHngst zu einer schauerlichen EinHde gemacht.
Aber was fUr Ihre Sinnlichkeit die BekHmpfung des
MHdchenbandels ist,das ist fUr meine Sinnlichkeit,
falls Sie mir etwas der Art noch zugestehen wollen,
der MHdchenhandel selbst.'
Ibm wird vorgeworfen, dass er MHdchen verhandelt, nur um ein
gutes GeschHft zu machen.

Die Erwiderung:

Ein gutes GeschHft! SelbstverstHndlich! Aber
gute GeschHfte beruhen auf beiderseitigem Vor
teil! Andere GeschHfte a18 gute macheich fiber
baupt nicht. Jedes andere GeschHft ist unmoralisch!
--Oder glauben Sie vielleicht, der Liebesmarkt
sei fUr das Weib ein schlechtes GeschHft?8
NatUrlich m8chte FrHulein Ma1chus wissen, was erdamit meint,
....

denn Casti Piani spricht Uber Dinge, die sie schon lHngst ge
klHrt hHlt.

Er berUhrt den Pol, der der bUrgerlichen Gesell

schaft entgegengesetzt stent.
ZUgen sieht 'so aus:

Sein Argument in logischen

Wenn ein Mann sich in Not befindet, kana

,

er stehlen oder verhungern.
verkaufen.

Eine Frau kann ihre Liebe

Sie kann dies tun, weil sie nichts bei der Ge

wAhrung ihrer Liebesgunst empfinden muss.

Der Mann ist dem

Weib von Natur aus Uberlegen, weil daa Weib Kinder unter
Schmerzen geb4ren muss.

Fr4ulein Malchus tr4gt zu dem Argu

,ment etwas bei in ihrer Best4tigung der Uberlegenheit des
Mannes in Sachen der Geburt.

Sie findet es bejammernswert,

dass GeburtsBchmerzen auch der armen Frau• aufgebdrdet sind.
Casti Piani versichert ihr, dass er der gleichen Meinung aei.
Er wirft ihr ihre T!tigkeit in dem Verein zur Bek!mpfung dea
M!dchenhandels vor, in welchem sie diesen geringen Vorzug
des Weibes bekAmpft.

Wenn ,der Verein aiegen wdrde, h4tte

ein armes Weib keinen Ausweg in der Not.
handlers Wut entwickelt siah voll.

9

Des M!dchen

Der soziale Sinn des

Dialogs wird deutlioh aUBgedrUoktr
Schleudern Sie Ihre VorwUrfe, wenn Sie die
Bedrdckung Ihres ungldcklichen Geschlechts
bek4mpfen wollen, der bUrgerlichen Gesell
schaft ins Gesicht! Bek!mpfen Sie, wenn Sie
die Naturrechte Ihrer Schwestern verteidi
gen wollen, zuerst den Internation~oen Verein
zur Bek!mpfung des MAdchenhandels!
Zum dritten Mal ist Fr!ulein Malchus

emp~rt.

Mal versucht sie das Freudenbaus zu verlassen.

Dieses

Kaum ist sie

aufgestanden, packt Casti Piani aie bei der Gurgel und schleu
~

dert sie in einen Polstersessel.
aeinem sozialen Vortrag.

Er ist nicht fertig mit

Feurig sstzt er seine Rede fort:

Sie haben in Ihrem Leben so unendlich viel
UnnUtzes zur sittlichen Hebung der Freuden
M!dchen getan! Tun Sie doch endlich einmal
etwas NUtzliches zur sittlichen Hebung der

Ii
!'
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Freude! Dann brauchen Ihnen die armen Ge
schHpfe nicht mehr Leid zu tun! Wei1 der
Freudenmarkt a1s der gemeinste, schandbarste
a11er Berufe gebrandmarkt ist, geben sich die
MHdchen und Frauen der guten Gese11schaft
einem Manne 1ieber umsonst hin, a1s dass sie
sich ihre Gunste bezah1en lassen! Dadurch
entwUrdigen diese MHdchen und Frauen ihr
eigenes Gesch1echt in der gleichen Weise,
wie ein Schneider sein Gewerbe entwUrdigt,
der seinf~ Kunden die Kleider umsonst
1iefert!
Die bUrger1iche Gese11schaft ist verantwort1ich fUr den
sch1echten Ruf der Prostitution.

Die anstHndige bUrger1iche

Frau entwUrdigt ihr Gesch1echt durch die Aufopferung ihres
einzigen Vorzuges:

die Fihigkeit, ihre Liebe verkau£en zu

kHnnen.
A11mih1ich wird FrHuiein Ma1chus von Casti Piani Uber
zeugt.

lhre einzige Frage 1autet: Was passiert Ddt einem

Kind, das im Freudenhaus erzeugt wird?
Uberraschend:

"Sorgen Sie dafUr!

Die Antwort 1autet

Oder haben Sie a1s Frauen

recht1erin vie11eicht etwas Wichtigeres in dieser Welt zu
12
tun?"
Wie daS unehe1iche Kind mit den Frauenrechten zu
sammenhHngt, erk1Hrt er stUrmisch:
Solange ein Weib unter Gottes Sonne noch fUrchten
muss, Mutter zu werden, b1eibt die ganze Frauen
emanzipation 1eeres GescnwHtz! Mutterwerden ist
fUr das Weib eine Naturnotwendigkeit wie Atem und
Sch1af. Dieses angeborene Recht hat die bUrger
1iche Gese11schaft dem Weibe in barbarischer
Weise verkUrzt. Ein unehe1iches Kind ist schon
beinahe ebenso grosse Schmach wie der Liebes
markt! Dirne hin, Dirne her! Der Name Dirne b1e1bt
der Mutter eines unehe1ichen Kindes so wenig
erspart wie einem MHdchen in diesem Haus! •••
Dem Weibe gewHhrte die Natur den Vorzug, mit
seiner Liebe hande1n zu kHnnen, desha1b mHchte
die bUrger1iche Gese11schaft, die vom Manne
regiert wird, diesen Handel immer und immer

34

wieder gem als daslschmachvollste aller Ver
brechen hinstellen~ J
Wedekind drUckt sich sehr klar aus:

Durch die sexuelle Unter

drUckung des Weibes von der bUrgerlichen Gesellschaft, die
der Mann regiert, wird die Frau ihres natUrl,ichen Vorzugs
beraubt.

Die Prostitution ist das gute Recht der Frauen!

Von alldem inniglich bewegt, was Casti Piani ihr offen
bart hat, will FrHulein Malchus ihn heiraten.
menschliche Opfer fUr ihn aufbringen.

Sie wird

Er erwidert:

Uber~

~Ihre
r,

Ubermenschlichen Opfer wUrden mir 1m besten Falle die Ein
geweide umkehren.

Zeit meines Lebens liebte ich Tigerinnen.

Bei HUndinnen war ich immer ein St'lick Holz."

14

Die ErgJinzung

dieses Gedankens lenkt das Thema des Dialogs wieder auf die
Prostituierte.
Wie wird die Welt des FreudenmHdchens sein, wenn sie
ihr Recht, sich zu verkaufen, erworben bat?

In schwHrmeriacheo

ZUgen malt Casti Piani diese glUnzende Zukunft:
•••wie stolz steht das Weib in der Welt, sobald
es das Recht erkHmpft hat, sich, oboe gebrand~
markt zu werden, zum hHchsten Preis, den der
Mann ibm bietet, verkaufen zu kBnnen! Uneheliche
Kinder sind bei der Mutter dann besser versorgt
als die ehelichen beim Vater. Stolz und Ehrgeiz
des Weibes sind dann nicht mehr der Mann, der
ihm seine Stellung aoweist, sondern. die Welt, in
der es sich den h8chsten Platz erkHmpft, den
sein Wert ihm ermBglicht. Welch herrlichen,
lebensfrischeo Klang dann das Wort FreudenmHd
I
chen erhHlt. 15
Das utopische Muster eines zukUnftigen Staats steht uns plHtz
lich gegenUber. Worauf mag dieser Staat ruben? Was dient als
Pfeiler?
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Als Einleitung zu diesem Thems gebraucht Wedekind eine
rUhrende ErzHhlung aus Casti Pianis Jugend.

Sie war so

schrecklich, dass FrHulein Malchus aus tiefster BerUhrung wieder
die Ehe vorschlHgt.

Sie will ihn liebkosen, aber er dringt

sie zurUck mit der Nusserung, "Sie verstehen sich nicht auf
16
Liebkosungen, mein Frliulein~1f
Es fehlt ihr, meint Casti
17
Piani, " •••an dem nBtigen ZartgefUhl und ScbamgefUhl ••• "
Diese GefUhle besitzt jedes Mlfdchen in s.einem Haus, glaubt
I

ere

Noch dazu besitzen seine MHdchen die "unschuldige G1Uck
18

seligkeit und glUckselige Unschuld"

.

in ihren GesichtszUgen.

Diese Eigenschaften besitzt Frliulein Malchus auch nicht, des
balb kann sie nicht lieben.

zurUckgewiesen als Liebbaberin

und Frau, gedenkt sie Prostituierte zu werden, denn sie ist
vollkommen Uberzeugtvon Casti
Ausruf:

Pia~is

Argumenten. Mit dem
19
"Das wUrde grauenvoll ~ " weist er Frllulein Malchus'

Angebot zurUck.

f~assen

Sie lhre fUrchterliche Hand von dem

einzigen gHttlichen Lichtstrahl, der die scbauerliche Nacht
unseres martervollen Erdendaseins durchdrHngt."

20

Die ehe

malige Frauenrechtlerin versteht kein Wort davon und fragt,
was dieser Lichtstrah1 sein kHnne.

Casti Piani erwidert:

Das ist der Sinnengenuss, mein gnlidiges Frllulein!
Der sonnige, 1achende Sinnengenuss! Der Sinnen
genuss ist der Lichtstrah1 die Himme1sb1ume,
weil er das einzige ungetrUbte GlUck, die einzige
reine, 1autere Freude ist, die das Erdendasein
uns bietet. Glauben Sie mir, dass mich seit einem
ba1ben Jahrhundert nichts mehr in dieser Welt zu
rUckhH1t a1s die se1bst10se Anbetung dieses einzigen
aus voller Kehle auf1achenden G1Uckes, das im Sinnen
genuss deD Mensch fUr a11e Qua1en des Daseins ent
schlldigt!2l

36
Der P£eiler seiner utopischen Idee der Prostituierten ist
also der Sinnengenuss.
ganzes Leben.

Auf dieses Fundament baut er sein

Seine Uberzeugenden philosophischen Argument

scheinen dem Fundament des Baus StabilitAt zu geben.
Malchus hert jemand kommen.
Herr

K~nig,

FrAulein

Es sind Lisiska und ein Kunde,

der auch Wedekind darstellen soll.

22

Alles ist

tUr das BWischenspiel bereit.
Wie Wedekind schon sagte, wUrde er alle seine Anschau
ungen dber die Frauenemanzipation und die kAufliche Liebe im
taut des Handelns widerrufen.

Das Zwischenspiel dient dazu.

Bis jetzt ist alles in dem Schauspiel philosophisch-theoretisch
gewesen.

Argument, Erwiderung und logische Uberzeugung gaben

uns unaer Bild der Welt der Prostituierten.

Jetzt wird das

ganze philosophisches System auf die Probe gestellt.

FrAulein

Malchus und Casti Piani verstecken aich hinter einer Efeu
wand, um Lisiska und Herrn K6nig zu belauschen.
Das ganze Zwiachenspiel iat in Vers geschrieben.

Die

Szene beginnt mit einer Beschreibung, die uns wohl bekannt
sein dftrfte:
Liaiska in einfachem, bis zur Mitte der Wade
reichenden, weissen Gewand, schwarzen Strdmp
fen, schwarzen Lackschuhen~~e~ne weisse Schleife
im offenen schwarzen Haar. ~
.
Ein Bild eines der FreudenmAdchen aus dem Sonnenspektrum
kommt uns in den Sinn.

/

Wir merken aber, daas die Farben sich

ge4ndert haben, oder vielmehr, dass Lisiaka nur schwarz und
weisa trAgt, die eine Farbe ist die Abwesenheit von allen
Farben, die andere, eine Mischung von allen

~arben.

Die

37
Farben der Sonne, des Lebena, sind verschwunden.

Ob einige

der freudigen sonnendurchdrungenen Ansichten des Sonnen
spektrums Uberlebt baben?
Herr KHnig, ein Beaucher des Hauses, tritt mit Lisiska,
der Prostituierten, auf.

Wir Bollten unaere Aufmerkaamkeit

auf den Namen Lisiska richten.

Lisiska war der Deckname der

Frau des r8mischen Kaisers Claudius.

Ihr wirklicher Name

war Messalina und jeden Abend schlich sie zum Bordell, um
ihren krankbaften Trieb zu

befriedif%n.~.

man sie als Nymphomanin bezeichnen.

,

Heutzutage vUrde

Wedekind hat den

Namen Lisiska mit Sorgfalt gewJihlt.
Der Dialog in Vers beginnt mit einer sachlichen Russ.
rung von Herrn KHnig:
1ch komme nicht, die Zeit mir zu vertreiben
Als WollUstling in deiner Reize Bann,

~::nw~!idd!~a:~~~:~

1:: ;::°I::n:!e~:::2S

Die unerwartete Antwort weist seine Freundlichkeit zurUck gnd
verlangt ganz etwas anders:
HUufen Sie mitleidlos Qual auf Qual~
Wenn Ihre Faust mein Gesicht zerschlUge'26
W~r's meiner Sehnsucht noch kein GenUge.
Herr KHnig versteht sie nicht.

Er erwidert verzweifelt:

"Du sprichst, als bUsstest du im Fegefeuer/Schon bier die
27
Strafen fUr genossne Lust."
Lisiska antwortet:

1m Gegenteil~ Die Lust, das Ungeheuer,
Tobt ewig ungezHhmt in dieser Brust!
Meinen Sie, ich Teufelsbraten
WHre je in dies Haus geraten
Wenn von des Herzens grHsslichem Klopfen
Freude mich k8nnte befreien?

38

lreude zerstiebt, ein Tropfen
Auf heissem Stein!
.
Und die Wollust, w •. .; :rtillt,
Ein hungerndes Jammerbild,
St4rzt sich, daBs sie den Tod finde,
In alle Abgr4nde!-- __ 26
Bur ungestillte Wollust trieb Lisiska ins lreudenhauBI die
Freude ist zu schwaoh, sie von ihrem krankhaften Trieb zu be
freien.

Casti Pianis "sonniger, laohender Sinnengenuss"

scheint irgendwo anders zu Hause zu sein, aber nicht hier.
Hier tobt die ewige unzAhmbare Lust in der Brust dieses BO
genannten "FreudenmAdchens".
Herr K8nig staunt, denn er hat Lisiska besonders aua
der Schar MAdchen ausgewAhlt, nur weil "ein Strahl unschuldi
ger G14ckseligkeit" aus ihren Augen leuchtete.

29

Dies, nach

Casti Piani, sei eine Eigenschaft, die eine Frau, die fUr den
30
Liebesmarkt geschaffen ist,ausstrahlt.
Scheinbar haben

Oaat1 P1an1 und Herr K6n1g(Wedekind) daa leuohtende Element
,

in Lisiskas Augen v81lig verkannt.

Die ungestillte Lust und

nicht die unschuldige G14ckseligkeit ist es, die so lockend
aus den Augen scheint.
Lisiska wiederholt ihren Wunsch, gesohlagen zu werden.
Da Herr K8nig ihr Verlangen n1cht stillen m8chte und sogar
das Haus verlassen Will, we1ht sie ihn weiter in d1e Tiefe
ihres Verlangens.e1n, in der Hoffnung, etwas M1tle1d in ihm
zu erwecken.

Voll Verzwe1flung fAhrt s1e fort:

Wenden Sie sich nicht herzlos ab!
Vor mir hab ich mein Grab
Und hoffe nur noch, aus d1eser Welt
M8glichst viel mit hinabzunehmen.
Glauben S1e, solche Beg1erden klmen,
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Weil dies Raus uns gefangen bHlt?
Nein! Nur der Sinne folternde Gier
Bannt uns hier!
••• Nacht fUr Nacht
Seh ich es blendend sonnenklar,
Dass selbst in diesem Raus kein Frieden
Den Sinnen beschieden. 3l
Von ihrem Versteck h8ren dies die beicien Lauschenden.

Ihre

Reaktionen auf die Wahrheit, d.h. auf die nackte untheore
tische Wirklichkeit lautet:
ELFRIEDE AllmHchtiger Himmel! Das ist genau
das entgegengesetzte Gegenteil von
dem, was ich mir volle zehn Jahre
lang darUher gedacht babe!
_
CASTI PIANI Teufel! Teufel! Teufel!' Das ist
genau Gas entgegengesetzte Gegen'
teil von dem, was ich mir fHnfzig
Jahre lang Uber den Sinnengenuss
gedacht babe! 32
Lisiska erzihlt Herm KBnig die Geschichte ihres Lebens
und wie sie die Freude in der Liebe suchte.

Doch dies wurde

ihr nie gewihrt, "denn es war stets nur der hl:Jllische Trieb,/
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Aus dem an Freude nichts Uhrig blieb."

Ihr Ubersteigertes

sexuelles Verlangen siegte immer fiber das FreudengefUhl. bis
das Verlangen nur durch Geisseln zum Teil gestillt werden
konnte.

Ihr nymphomanischer Trieb ist schuld an ihrem Leben

im Freudenbaus.

Die scheinbar kryptische Bemerkung Uber die

Unschuld. die Herr KBnig jetzt macht, wird durch Lisiskas
Musserung Uber den h8llischen Trieb geklKrt:
Der Unschuld weisses Kleid trKgst dUe Dir hat
Selbst dieses Raus die Seele nicht geschHndet.
Von deiner Reinheit ist mein Aug geblendet,
34
An deinem Bild sieht sich mein Herz niCht satt.
Ihre Unschuld ist ihr geblieben, weil ihr abnormaler Trieb
sie gezwungen hat, Er18sung in einem Freudenhaus zu suchen.

'
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lie eine heilige Mdrtyrerin wird sie dem Trieb unterliegen.
Wie eine Heilige muss sie die Schmerzen ihrer Qual au! Erden
bek4mpfen.

Herr

K~nig

beschreibt Lisiskas Kampf und seinen

Entschluss:
1m Selbstmord schwelgend ohne Unterlass,
du mit nie erforschten Seelenschmerzen,
Den Tod im Antlitz und den heissen Hass
Auf alles eitle Erdengldck im Herzen!
••• In keuscher Dichtung soll durch mich die Welt
Verkaufter Liebe ermessen lernen.35
K~mpfBt

Dies hat Wedekind getan.

Er hat uns

di~

Geschichte der Pros

titution durch Lisiskas und Herm K6nig erzAhlt.
letzte Peitschenhieb fehlt noch.

Nur der

Lisiska sorgt fUr ihn:

HERR KONIG Bist du aus Liebe jemals froh ge
worden?
LISISKA Wenn Sie jetzt gleich mich ermorden,
K6nnt meine Rede nicht anders seine
Immer nur war es der h611ische Trieb,
Aus dem an Freude nichts Ubrig b11eb •••
So ist's in diesem Haus nun einmal:
Alle begegnen sich hier,
Denen die Liebe unendliohg Qual
Und niegestillte Begier.'
Die lange Reise in den Tod wird fUr die beiden mit Lisiskas
Worten bereitet:
Mir ist als h6chste Wollust l~gst ein Land
Urew'ger niegest6rter Ruh bekannt.-Ach, dass ich unter deinen F4usten stUrbel 37
Was mag FrAulein Malchus' und Casti Pianis Reaktion
au! diese Ternichtende Offenbarung sein?

Schon in der Mitte

des Zwischenspiels erfuhren wir, dass die beiden das Gegen
teil ihrer Ansichten Uber den Sinnengenuss in Lisiskas
rungen sahen.

Jetzt mUssen sie sich damit.ab!inden.

Piani spricht Terst6rt Tor sich hin:
Was tu ich noch au! der Welt, wenn auch der

~usse

Casti
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Sinnengenuss niehts als hHllisehe Mensehen
sehlHehterei ist, wie das ganze Ubrige Erden
dasein!38
FrKulein Malehus ist hingerissen von Lisiskas Botsebaft:
Was babe ieh nichtswUrdige Schmarotzer·in mir
in meinem vertrockneten Him unter Sinnengenu8s
vorgestellt?!--Selbstaufopferung, glUhendee
Mllrtyrertum ist das Leben in diesem Haus .j~
Casti Piani sucht einen Ausweg und FrHulein Malehus glaubt
schon einen gefunden zu baben:

Sie will Prostituierte werden

und Casti Piani soll sie verkaufen.

. 40

"Da.s batte gefehlt!",

sagt der MlldehenhHndler und erschiesst sieh.

Sein letztes

. Wort lautet:
SO!--So, so, so!--Ich--ich babe euch -
betrogen! --Der Sinnengenuss--MensehenquHlerei
--Menschenschinderei--------endlich--endlich-
Er18sung!41

'~nd

was bat ihn so zersebmettert? ibn, den Propheten der

Fleiseheslust?
Lisiska:

Der viermalige Jammer des Freudenmldchens

"Immer nur war es der h8llische Trieb,/aus dem an
42

Freude nichts Uhrig blieb •••• If

FrHulein Malchus drUckt seine Augen mit den folgenden
Worten zu:
Die letzte EnttHuschung bast du dir noch wohl
in deinen furchtbarsten Weltscbmerzen nicht
trHumen lassen dass dir eine Jungfrau die
Augen zudrUckt!--Darauf drUckt sie ibm die
Augen z~ und sinkt jammervoll weinendzu seinen
FUssen. 43
Tod und Teufel und insbesondere das Zwischenspiel be
fasst sich wohl mit dem Thema der Liebe, aber was fUr eine
Art Liebe:

Es scheint, als ob der Kult der Astarte in seiner

ganzen Grausamkeit sich hier zu Hause fUhlt.

"Hier ist das

42

hUllische Spiel und Widerapiel der Liebe als Leiden und Leidea
machen aus Wollust an einen wie am anderen mit SchMrfe im

"

Relief herausgetrieben."

Der natUrliche Ausgang dieser

beinah griechischen TragHdie ist der Tod.

Die ungezlbmte,

ungezUgelte SinDlichkeit fUhrt auf keinen Fall zu eiDem idyll
ischen Dasein auf Erden, wie Wedekind-Casti Piani dachte.
Tod steht triumphierend vor Wedekinds Welt der Sinnlichkeit
und ihrer Trigerin, der Prostituierten.

Er muss einen Aus

weg aus diesem tHdlichen Dilemma findeD, 'wenn sein Begriff
der Sinnlichkeit gerettet werden soll •. In seinem nichsten
Werk Uber die Prostituierte Schloss Wetterstein werden vir
solch einen Versuch sehen.

,

Dar

KAPITEL V
SCHLOSS WETTERSTEIN
1m Jahre 1910 erschienen die drei
Schloss Wetterstein als Einakter.
allen SHtteln gerecht:

Teil~

des Schauspiels
In
Mit allen

Die drei Titel sind:

Kom8die in einem Aufzug,
I

Runden gehetzt:

Scllauspiel in einem Aufzug und In allen

Wassern gewaschen: TragHdie in einem Aufzug.

Da sle zu ver

schiedenen Zeiten in diesem Jahre erschienen, wurclen sie erst
nach dem Erscheinen des letzteren von Wedekind zu einer Ein
heit zusammengefasst.
Dar Autor versucht in diesem Drama einen Ausweg aus clem
Dilemma, das ibm soviel Sorge in Todund Teufel bereitete.
In aeinen Worten:
Drama

'twie fUr die Ehe, so versuchte ich 'in clem

Schloss Wetterstein auch fUr die ,Prostitution eine

absolute Formel zu finden, die meines Wissens noch nicht
1
existiert. II Das Drama wird von ihm als eine Schilderung
der Familie und deren Gegensatz, die Prostitution, gesehen.

2

Die ersten zwei Akte beschiftigen sich mit der Ehe und
Familie.

Der dritte Akt, "In allen Wassern gewas chen " , den

wir hier bellandeln wollen, beschiftigt sieh mit clem Kind dieser

Ehe, Effie.

3

4
Sie ist Prostituierte und wohnt als ''Edelhore" io

clem Schlosse Wetteratein, das eiost ihrem Vater RUdiger

,Wetterstein gehHrt batte. Ein Prinz sorgt fUr ihren Uoterhalt.

"

I

44

Sie ist von Pracht und mHrchenhafter SchHnheit umgeben.
Ein Prinz, ein mHrchenbaftes Schloss, eine Edelhure:
mit diesen drei Elementen kann das fantastische aussernatUr
lich. ScbauBpiel beginnen.

Ob Wedekind die L8BUD8 zum Pro

blem des Sinnengenusses in diesem .....Ubergang aus der Real
5
itllt ins Mythische ••• If findet, werden wir spiiter aehen.
Sicher ist, dass .er die L8sung in der Welt der Wirklichkeit
nicht fand.

Der dritte Akt istgllnzlich in Jamben geschrieben,

•
die den abstrakten Charakter des Scbauspiels
Doch deutlicher

machen.
Der erste Auftritt beginnt mit Professor Scharlachs
Bemerkung zu Heiri Wipf, dem GUrtner, daBS
lein, Effie, sich nicht wohl £Uble.

das

Schlo8Sfrliu

Effie selbst erscheint

jetzt, um uns ihre Krankheit und deren Folgen zu erlJiutern.
Heulend weiht sie uns ain:
Main Stolz, mein tfbermut, mein Zeitvertreib,
Mein Abenteuerleben, meine Freiheit,
Ich dankte Alles meiner Weltanschauung.
Von jedem Blick, der einen Menschen einfing,
Von jeder Nacht, die ich durchtobt, babe ich
GewiB8enhaft mir Rechenschaft gegeben,
Nicht anders, als wenn anvertrautes Gut
Ich zu verwalten hlltte. Und nun h8r ich,
Dass alles Krankheit, mein Verlangen Krankheit,
Die Augen Krankheit, meine Farbe Krankheit!O
Durch eine medizinische Erkllirung wird es Effie klar, dass
ihre Sinnlichkeit, die sie zur ''Weltanschauung'' erhoben batt.,
nicht urwUchsig, sondera erst durch die Krankheit ent
standen ist.

7

Ihr Verlangen ist die Folge einer Verdauungs

stUruns, ihren Augenachimmer verdankt aie einem Leberleiden,
und ihre Hautfarbe UDd deren Mattigkeit wird von Gallensteinen

verursacht.

8

4S
Effie steht vor der bedeutendsten EDtsCheidung

ihres Lebens: wie, oder ob sie den Verlust ihrer Welt
anschauung Uberstehen kann, oder will.

Sie sagt:

Erloschen ist des Lebens Flammenpracht,
Nur freudlos dUstre Kohlen bleiben Ubrig.
Verkaufs-EntsUhnung, Dirnen-Helligung,
Wie albern, wie entsetzlich schal mir das
Jetzt klingt! Und doch kehr ich nicht um. Jetzt
kommen
Verfall und Niedergang. Sie sollen aufrecht
9
Und stolz mich finden, wie das GlUck mich sah.
Bier haben wir es mit einer ungew8hnlich ,starken Pers8nlich
keit zu tun!

Effie erinnert nicht an die M1.idchenhaftigkeit

der Ella oder die freudige sonnige Sinnlichkeit der Sonnen
spektrummlidchen, undweit weniger erinnert sie an die krank
haft dunkle Gestalt Lisiska in Tad und Teufel; Effie ist
selbstbewusst und, obwohl sie auch dem Tad entgegengent, eot
scheidet sie mit geistiger Klarheit und Besonnenheit ihr
eigenes Schicksal.

Sie wird nicht getrieben, sie geht frei

willig und stolz ihrem Schicksal entgegen.

Mit Effies sach

lich gesprocheneo Worten verkUndet sie einen Kampf, denn sie
muss ihren Beruf weiterhin unter schwerer gewordenen Bedin
gungeo ausUben.
Karl salzmann, Effies Manager, tritt auf und teilt uns
mit, dass Mr. Chagnaral Tschamper aus Atakama bald auf Schloss
Wetterstein eintreffen wird, um Effie hunderttausend Dollar
fllr ihre Gunst zu bezahlen.

Er hat nur einen Wunsch:

den Armen eines Mlidchens seinen Tad zu finden.

in

Effie kann

seine Ankunft kaum erwarten, denn mit Tschamper kommt der .
Kampf, der sie "au&echt und stolz" nieciergeheD lassen soll.
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Sie weiss, dass ihr Verfall sicherlich kommt, aber sie wird
dennoch ldImpfen.
1m nichsten Auftritt rubt sich Effie vor dem Kampf
aus.

Sie unterhMlt sich mit Salzmann, ihrer Mutter Leonore.

ihrem Vater RUdiger. mit Uhlhorst, dem Anarohisten. mit
Taubert und Schigabek, dem Philosophen und dem Troubadour
und mit ihrem Leibarzt, Dr. Scharlach.

1m Laufe der Unter

haltung erzMhlt Effie von ihrem Liebhaber, dem Prinzen und
j

wie sie ibm ihre Weltanschauung Uber die Sinnlichkeit bei
gebracht hat.

Sie erliutert ihre Philosophie der Sinnlich

keit in dem folgenden Dialog:
Nur unsre Liebesstufenleiter hast .
Du deinem Prinzen scbwerlich schonl
verraten!
EFFIE
Die Liebesstufenleiter lallt er manch-I
mal
.
Schon tief im Traum. Als im Torpedohafen
Schiffstaufe war und er die Rede, die man
111m in die Hand gedrfickt, nicht lesenl
konnte,
.
Da sagtl er, oboe lang sich zu besinnen:
Erstens im Dunkeln, zweitens im Lampen-I
schein-Sklavische Brut in verHngstigter Pein!
UHLHORST Drittens beim Tageslicht, viertens iml
Freien-Freuden die wir auch im Tod nichtl
bereuen.r
SALZMANN FUnftens in Nacktheit, sechstens vorl
Spiegeln-Hei, wie im Sturm sich die Sinne be-I

~UBERT

TAUBERT
EFFIE

flUgeln~

Siebtens im Perlenschmuck, achtens iml
Festgewand-LHngst sind die SUnden der Knechtscbaftl
verbannt!
Neuntens im Wettkampf, zehntens als Opfer- I
fest
Das unsre Gottheit uns nicht mehr verlHsst!lO

So lautet ihre Philosophie der Liebe.

Schon· 1m zehnten
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Gebot dieser Liebe ahnen wir Effies Schicksal:
als Opferfest".

.....zehntens

Wer wird das Opfer sein, sie oder Tschamper7

Mr. Tschamper kommt an und alle eilen ihm zu.

NUl"

Taubert, der Philosoph, bleibt zurUck, um Effie vor' Tschamper
zu warnen, denn er babe schon drei oder vier FreudenmHdchen
umgebracht.

Selbst wenn sie zurUcktreten oder abaagen wollte,

kHnnte sie nicht, meint sie, denn der Prinz braucht Geld,
ihre Eltem brauchen Geld und Salzmann bekODDDt auch hundert
i.

tausend, wenn sie Tacbampers Bedingung erfUllt.
ist verp£lichtet.

Kurz:

Sie

Diese GrUnde sind nicht die einzigen, noch

zwei weitere liegen vor.

Effie spricht:

Mein Leben ist mir einfach nicht ertrHglich,
Wenn nicht ein Abenteuer mich erwartet,
11
Bei dem kein Mensch den Ausgang ahnen kann.
Dies genUgt Taubert nicht und Effie 1st bereit, die Wahrheit.zu
sagen:

leben."

"Qull mich nicht lMnger ~
12

Ohne Liebe kann ich/Nicht

Effie bat viele GrUnde fUr ihren Entschlus8

Tscbamper zu empfangen, aber ihr sinnliches Verlangen dient
a1s Hauptgrund dazu.
Zu TrHnen durch Tauberts Befragen gereizt, vergi8st
Effie 1hre Freude momentan Uber Tschampers Ankunft.

Salzmann

tritt auf und ermahnt sie zur freudenmHdchenhaftigen Ha1tung,
denn mit Trinen verdient man wenig.

Tauberts Be£Urchtung

scheint ibm selber jetzt IMcherlich und Salzmann £Ugt hinzu:
'~efUrchtung?

Wenn in allen Wassern man/Gewaschen ist, dann
13
.
bat man nichts zu fUrchten ~ ..
Mister Tschamper aus Atakama
tritt ein.

Der Kampf kann

beginnen~

Die Handlung des siebten Auftritts scbreitet rasch fort.
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Tschamper macht klar, dass er gekommen ist, um den Tod zu
suchen.

Effie, da er sein Ziel so schnell wie nur mHglich

erreichen mHchte, will sich sofort entkleiden.
er nicht.

Dies erlaubt

Schon ist sie in ihrer IndividualitMt eingeengt,

denn ihre Kleidung verbirgt ihre sexuellen Reize, die ihrem

.

14

Ich als lussere HUlle dienen.

Tschamper gewinnt die erste

Runde.
Die Unterhaltung wendet sich zum Thema der Ehe.

•

Effie

aber mHchte auch schnell zum Ziel kommen. Sie bietet sich
nochmal an:
EFFIE

Cern biet ich meine Kunst auf, Ihnen
Den Abschied zu erleichtern.
TSCHAMPER Wie Sie wissen,
.
Sind Sie dafUr bezahlt.
EFFIE
Kontraktbruch hat
Kein Mann an mir erlebt. Dazu bin ich
Zu stolz auf den Beruf, den ich mir/
wlhlte. 1 5
Nochmal Mussert sie den Wunsch sich zu entkleiden mit den
Worten:
Und Sie verwehren mir, mich zu entkleiden?
Das ist nicht ritterlich. Ein FreudenmHdchen,
In seiner Eitelkeit verletzt, ist hilflos,
1st dumm und plump und blHde wie einlKind.
TSCHAMPER So hilflos brauch ich Sie. 6
Mit diesen Worten giesst er einige Tropfen Blausiure in Effies
goldenen Pokal, den sie von dem Prinzen geschenkt bekommen
hatte.

Tschamper will, dass sie hilflos ist, weiss aber

nicht, wie er das anste,llen solI.
Da Effie ihre Erregtheit kaum noch bHndigen kann, ver
sucht sie Tschamper durch die Erzlihlung von der "Zehnstufen
leiter der Liebe" fUr s ich zu gewinnen.

Nur ,der neunte

II
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interessiert ibn:

uNeuntens im Wettkampf •••• tt Ir erwidert

ciarauf:
1m WettlGampf! Herrlich! Ganz mein ,Fall! Nun aber
Stat~ des Gedichtes Wirklichkeit! ErzHhl mir
Des traurlgste Ereignls deines Lebenstt7
Mit dieser lusserung beginnt der Kampf ernst zu sein.

Sinn

lichkeit als kHrperliche Eigenscbaft interessiert Tscbamper
kaum.

Sein Sieg Uber Effie wird kein leerer sexueller Sieg

sein, sondern ein Sleg des Geistes.

Effie weigert sich,

Tscbamper etwas zu erzJihlen:

"Nie bab ich den Beruf, Ent
.
18
setzen zu/Vermitteln, mir erwHhlt. Der Freude dien ich!"

Tschamper weiss, ciass er sie jetzt in seiner Macht hat, denn
sie siebteine Erzihlungihres traurigsten Ereignissea als
ent8etzlich und zittert an allen Gliedern.
Zitternd erzlhlt die Edelhure die Ge8chichte ihrer
traurigen Ehe und wie ihr Mann sich an ihrer Brust erSChOS8eD
batte.

Die8 imponiert Tscbamper nicht:
Das hat dich nicht drei Tage lang erregt.

.

~!:z~H!! !~~lmi~!z~b!:l~:i:~r;l::~;l§tHrken?
Vor Schreck auffahrend lehnt Effie Tschampers Verlangen ab,
die Geschichte Yom Tode ihres Vaters

%u

erzihlen.

letzten Mal versucht sle ibn zu verfUhren.

Zum vor

Sie Sllt ihm um

den Hals mit ihrer Bitte:
KoDDD mit mir! Bleiben wir nicht hier.
Du fragst nachher nach meines Vaters Tod
So wenig wie nach meines Gatten Selbstmord. 20

Er schlHgt ihre verzweifelte Bitte ab and steigert ibre Hilf8
losigkeit aufs HUchste.

Jetzt ist sie endgUltig entwaffnet;

ibre Seele liegt nackt vor dem MilliardHr aus Atakama.

Der
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S1eg droht.
Effies VerfUhrungsversuch ist fehlgeschlagen.
muss sie Tschamper erzHhlen, wie ihr Vater starb.

Nun
In

steigender Erregung werden die Folgen des Duells, in welchem
1hr Vater

uma

Leben gekommen ist, geschildert.

Tschamper

fragt nach ihrer frUhsten Erinnerung an ihre Eltern.

Seine

psychoanalytische Methode hat den erwarteten'Erfolg:

Sis

spricht ohne Pause.

Noch gespannter, noch gesteigerter
I

, , wirbeln Effies Erinnerungen um sie, bis Tschampers sorg
fBltig gestellte Frage sie vHllig hilflos macht:

"Erinnerst

du dich deiner Eltern noch,/Wie sie sich schalten, schlugen,
21
sich verfluchten?"
Diese Andeutung auf ihre Eltem bringt
den folgenden Dialog zustande:

Das ist nicht wahr! Das hab ich nie er-!
lebt!
Ich kann mich--kann mich nicht beat
herrschen. Kindheit,
.
Mein Elternhaus! Wenn ihr nicht wart,!
dann ist
Das Leben Wirrnis, Irrsinn, Greuel, l
Entsetzen!
(Sie wird von WeinkrHmpfen ergriffen
und geschUttelt.)
TSCHAMPER Weg mit dem Taschentuch! Steh auf! /
Sind das
Gespannte Nerven?
(Er wirft die umherstehenden Sessel um
und stHsst sie mit den FUssen gegen
die Winde.)
HHr auf deinen Vater!
Gib Antwort deinem Vater. Steh ihml
Rede!
Sag deinem Vater, was tu tatst, seit!
er
Tot l!g 1m Sarg an dem Si.:lvestermor-!
gen.

EFFIE

Sie versucht

ZUllI

letzten Mal ihn zu verfUhren, aber dieses

Mal 'handelt s1e ausneuentdeckter Liebe zu ibm, und zwar eine
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geistige, klJrperlose Liebe.

Ihre Uberwindung der k8rper

lichen Liebe hat gleich Folgen.

Ihr Ende ist geltoD:meD, wie

folgender Dialog zeigt:
EFFIE
TSCHAMPER
EFFIE
TSCHAMPER
EFFIE
TSCHAMPER
EFFIE
TSCHAMPER

Nimm dich, Geliebter, deines Lebens/
an.
Bis heute hast du nicht gelebt.
Auch du nicht.
Nie ward ich Dirne, bltte mich ein/
Blindiger
Wie du gebHndigt.
Hast du mich gesucht?
Ein Mensch, der Mut hat, suchtsich/
seinen BHndiger.
'
Dir fehlt das Weib, das alles fUr/
dich opfert.
.
Mir fehlt der Mann, dem ich'mich/
opfern darf.
Und du, mein Kind, glaubst dieses/
Weib zu sein?
Bei meinem Stolz, wenn du noch ds."/
ran zweifelst,
Dann trink ich diesen TraDk.
Ich zweifle dran. 2J

Mit diesen Worten greift Effie nach dem Giftbecher und trinkt.
Tschamper schaut entzUckt zu und spricht:
Wie sonderbar, dass nie sich eine Dirne
Wie's doch bei Kindern allgemein sons't iIblich,
Uber ihr Elternbaus erhaben fUhlt~-Wie dir ergeht' s noch vielen .2~ ,
.
Was Effie, die stolze Edelhure, getlJtet hat, kann aus
der Handlung herausgelesen werden.

Wedekinds "absolute For

mel" fUr die Prostitution und ihre Vertreterin wird VOD
Rothe formuliert:
Sobald die Dirne gezwungen wird, sich an den
individuellen Ursprung, an ihre Kindheit im
Elternhaus zu erinnern und den Bereich des
Sexuellen zu verlassen, soll sie gegenUber der
patriarchalisehen Forderung nach selbstloser
Unterordnung der Fra~5gegen die sie sieh auf
lehnte, wehrlos sein.
1m wahrsten SiDne des Wortes

~

Effie hilflos und die Hilf

losigkeitvor einer Urgewalt, wie Tschamper, ist total.

Es

ist wahr, dass Effie Tschamper unterliegt, aber keineswegs
wahr, dass sie gebrochen untergeht; sie gehtaufrecht und
" ••• siegend ihre schHne Kraft freispendend, verschwendend",
zu Grunde.
Die Prostituierte in Schloss Wetterstein siegt Uber
den Sinnengenuss, bezahlt aber mit'ihrem Leben.

1m Sonnen

seektrum ahnten wir die tHdlichen Folgen des ungezUgelten
Sinnengenusses.

,

In Tod und Teufel sahen wir deutlich, dass

Lisiska durch Ubersteigerte Sinnlichkeit stirbt.

Schloss.

Wetterstein zeigt uns eigentlich keinen Ausweg aus diesem
Dilemma.

Die Sinnlichkeit als Grundstein einer sexuellen

Weltanschauung bietet nur den Tod als Belohnung.

Einen

stolzen Tod hat Effie gefunden, aber·doch den nackten Tod.
Ala Epitaph fUr Effie gelten folgende Worte:
1m Embryo oder im verwesenden Kadaver, im schwell
enden Phallus wie in den letzten Zuckungen der
Sterbenden vermag der Mensch erschreckend die
gestalt lose Fremdheit seiner UrsprUnge und Ziele
ahnen; und die Erkenntnis, dass er nur im Ge
formten lebt, ist der Grund fUr die von jeher
strenge Tabuierung dieser Bezirke. Sucht man
aber in ihnen das "eigentliche" Leben auf, so
wird man ~,r entfesselten Wut der Chtmiren nicht
entgehen.
Effie, die Edelhure, ist ihnen nicht entgangen.
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KAPITEL VI
SCHLUSS
Zwischen Elins Erweckung (1887) und Schloss Wetterstein
(1910) 1iegt eine Zeitspanne von 23 Jahren.

WHhrend dieser

Zeit entwicke1te Wedekind seine Idee der Prostituierten'zu
I

seinem

eigent~ichen

Ausgangspunkt in Schloss Wetterstein.

Zwar schrieb er weiterhin Dramen, aber Die wieder befasste
er sich 1eidenscbaft1ich mit dem Freudenmltdchen.

Nie wieder

trat sie a1s Hauptfigur auf, denn andere Problema wie Scbam
gefUhl und Eifersucht (Simson, 1913) oder sein 1ebhaftes
Interesse an dam Mephisto-Faust Problem (Franziska, 1911)
schienen ibm wichtiger.
Man versucht aus den mannigfa1tigen Erfahrungen und
Impressionen, die Wedekinds vie r "Prostitutionsdramen" einem
ertei1t baben, irgendeine Formal
gew1nnen.

fUr die Prostitution zu

Vie11eicht dient Ernst Scbweizers Bemerkung Uber

den Geha1t von Wedekinds Werk dazu:
1

Vernichtung. II

"Genuss wird Opfer, Lust

In den drei spiteren Dramen sahen wir dieses

Prinzip deutlich funktionieren.

Das Sonnenspektrum zeigte

uns woh1 frohe begehrenswerte Freudenmlidchen, aber stindig
1m Hintergrund wurden wir an Minetta, die sterbende Nympho
manin, erinnert, deren Lust Vernichtung wurde.

Tod wd Teufel

schilderte Lisiska, auch eine Nymphomanin, die ihram ''hU1li
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achen Trieb lt zum Opfer fiillt.

Niemals wurde sie aus Liebe

froh, niemals war ihre Lust etwas anders als eine Rutsch
bahn zur Vernichtung.

Und zuletzt haben wir Effie, die

Edelhure, eine Art Super-Prostituierte.

Sie scheinteineo

geiatigen Sisg Uber die vernichtenden Gesichtspunkte der
Sinnlichkeit zu feiern, in der Welt der Wirklichkeit,jedoch
atirbt sie an Gift; Opfer und Vernichtung sind Worte, die
!bren Untergang beschreiben.

Die Sinnlichkeit war in jedem

Fall daran Schuld.
Obwohl der Ausgangspunkt in Beziehung auf Lust und
Vernichtung in den Dramen Hhnlich ist, wiire es ein

Fehler~

.

Wedekinds hier behandelte Dramen nur von diesem Standpunkt
aus zu sehen.

Wir merkten in j edem StUck, dass Wedekind

nicht selten zur Tendenzdichtung neigt.

Dieser Punkt iat

ebenfalls wichtig, wenn wir seine Prostituierte verstehen
wollen.
Jedes Drama, das behandelt wurde, zeigt Neigungen zur
Tendenzdichtung.

Elins Erweckung wimmelt von Bemerkungen

gegen die bUrgerliche Gesellschaft in Beziehung zur Prosti
tuierten.

Sonnenspektrum macht manche Aussage gegen die

sexuelle Erziehung in der bUrgerlichen Gesellschaft.

Tod und

Teufel zeigt die bUrgerliche Gesellschaft ala verantwortlich
fUr den schlechten Ruf der Prostituierten.

Weniger tendenz

neigend ist Schloss Wetteratein, aber auch dies Drama sieht
die Prostituierte ala wesentlich von der sozialen Struktur
der Familie beeinflusst.

Wedekinds Dramen sind nicht unmit

telbar .ozial wie die von Hebbel oder Hauptmann, ......ie

S5
gehen nicht auf diese oder jene soziale Seite, sie gehen
auf das Ganze der menschlichen Gesellschaft".

2

Seine

Dramen sind also tendenziBs in einem weiteren fast allge
3
mainen Sinn.
Wedekinds Prostituierte aind nle reine
Sozialprodukte, obwohl die Gesellschaft eine grosse Rolle
in ihren Leben spielt.

Sie sind FreudenmHdchen entweder

aus Neigung oder aus physischen GrUnden.

Alle seine Pros

tituierten sind Produkte seiner Liebe, alle zeigen in ihren
I

sorgfUltigen philosophischen Behandlungen, wie sie von ihrem
Autor geliebt werden.
Die Liebezur Prostituierten treibt Wedekinds Schilde
rungen bis zum Hussersten Rand der RealitUt--von Ella bis
zu Effie.

Viele wollen eine Verherrlichung der zUgellosen

Sinnlichkeit in seiner Gesamtvorstellung der Dirne sehen.
Dies iBt weit von der Wahrheit entfernt.

Nicht nur Bollen

seine Dramen keine Verlockung sein, sie sollen eine Ab
Bchreckung von der allzufreien Sinnlichkeit aufgefaB8t werden.
Abschied
Die Sinnlichkeit gibt mir Abschiedsfestj
Daa sind kuriose Gestalten,
In Binden gewickelt, in Schienen gepresst,
Und kaum mehr festzuhalten.
Die strahlende Nacktheit such ich so bang,
Es fehlt ihr wohl an Vertrauen.
Ich hab sie bei gellendem Becherklang
Zu hHufig zusammengehauen.
Und ist erst das Seelenleben entweibt,
Dann sind sUmtliche Lampen erloschen.
FUr daB, was fUr mich dann noch Ubri2: bleibt,
DafUr gebeich nicht einen Groschen.~

4
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